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ACTH SANCTA SEDIS
Il Santo Padre ha accettato le dimissioni dal governo pastorale
delta Diocesi di Surabaya ( Indonesia ), presentate , per motivi di salute,
da Sua lucellenza Reverendissima Monsignor Jan Klooster , delta Con-
gregazione delta Mission (Lazzaristi).
(O.R., 9 -V-1982)
It Santo Padre, ha nominato Sottosegretario del Se,retariato per i








My dear Fr . Montai ana,
It was with joy that I learned from you that Adamson University
would be celebrating its 50th birthday this year, - and to the chorus of
voices that will be praying God's continued blessing on you, the staff
and the alumni of the University, I join my own and that of St. Vin-
cent 's Congregation throughout the world.
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It was Cardinal Newman who said:
Universities... begin in Influence, they end in System.
At first, whatever good they may have done, has been
the work of persons, of personal exertions; of faith in
persons, of personal attachments. Their Professors have
been a sort of preachers and missionaries, and have
not only taught, but have won over or inflamed their
hearers. As time has gone on, it has been found out
that personal influence does not last forever; that
individuals get past their work, that they die, that they
cannot always be depended on, that they change; that,
if they are to be the exponents of a University, it
will have no abidance, no steadiness; that it will be
great and small again, and will inspire no trust. Ac-
cordingly, system has of necessity been superadded to
individual action; a University has been embodied in
a constitution, it has exerted authority, it has been
protected by rights and privileges, it has enforced disci-
pline... » (Historical Sketches, vol. 3, pp. 77-78).
The University, then, can be said to begin in Influence and end in
System. Adamson University can be said to have been born from the
influence of Doctor Gorge Lucas Adamson fifty years ago, and to have
grown into a system which is preserving and continuing the individual
action of Doctor Adamson. Into the system has been grafted, one might
say, the presence of St. Vincent de Paul through the members of the
Congregation which he founded. Indeed the vast complex of works which
are associated with the name of Vincent de Paul and take their origin
from his personal and priestly influence, developed into a system which,
like a mighty tree, touches with its branches all that will help mankind,
especially the poor, to become at once more human and more divine.
For in his lifetime and through his works, Saint Vincent de Paul cared
for the whole man. He understood and lived the two great commandments
of the Law: love God, love your neighbour.
As a Catholic University, Adamson bears, not only the name of a
distinguished man, but is being continually invigorated by the spirit of
Saint Vincent de Paul, who was not only a theorist but a practitioner
of Christian charity. As Adamson grows in years, may it - to quote
a phrase of St. Vincent- become increasingly v a theatre of the mercy
of the Lord ».




CONGREGATION DE LA MISSION
MAISON-MERE - 95, rue de Sevres
Paris, le 27 Septembre 1982
To each of my Confreres
My dear Confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
Before the close of this day which united us all in a special
way around St. Vincent, I write to greet you and to join my
prayer with yours to St. Vincent that we may all a love what
he loved and practice what he taught ».
This evening I spent a little time in prayer before the casket
which contains St. Vincent's mortal remains. As always, what
attracted my attention was not so much the waxen features of
St. Vincent's face, but the little crucifix that has been placed in
his hands. According to the tradition in our community, it
was that little crucifix which St. Vincent held before the eyes
of the dying King Louis XIII in May 1643. That St. Vincent
should have been called to the bedside of the king tells us
much about the confidence that he must have inspired in people
who felt themselves in need. And that he should have gone to
the bedside of the king tells us much about the length and
breadth of his love. St. Vincent's love for the poor was not so
exclusive that lie could not assist a king in his dying hour.
That should not surprise us, fin the love that was in St. Vincent's
heart - and in ours too - is but a created participation in that
"agape" of God Who makes His sun to shine upon the just and
the unjust alike. o The "agape" of God has been poured into
our hearts through the Holy Spirit ». (Rom 5,5).
All this has significance for ourselves and for our Community
apostolates. We are to be clearly identifiable as a Community
of men who have been called to take a special interest in the
preaching of the Gospel to the poor and in the formation and
spiritual well-being of the clergy. Our apostolates, however,
are not based on the shifting sands of any merely human or
political ideology of the day. Rather they must draw their
inspiration and their strength, as St. Vincent's did, from a
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practical reflection on Jesus Crucified Who broke down barriers,
making peace by the blood of His Cross. (Cf. Eph. 2:13-18).
During my reflection this evening before St. Vincent's
casket, I thought of him who in God's Providence was called
to be his 19th successor, - Father William Slattery. He died, as
you know, on the 10th of August << full of days o (Job 42:17)
and full of merits . May his saintly and gentle soul now rest
in the fullness of God's peace! For 21 years he guided our
Congregation. More fitting than any words of mine as a tribute
to his memory are those which St. Vincent penned a few days
after the death of his closest friend and collaborator in the
Community, M. Portail:
He died as he had lived - in the good use of suffering, in.
the practice of virtue, in the desire of honouring God, and of
passing his days, as Our Lord, in the accomplishment of His
Will. He was one of the first two Confreres to work on the
missions, and he always contributed to the other apostolates
of the Company to which he rendered notable services. The
Company would indeed have lost a great deal by his death,
were it not for the fact that God has arranged all things
for the best, enabling us to ,find our well-being even when we
thought we were suffering loss. There is reason to hope that
this servant of God will be even more useful in heaven than
on earth . I ask you, Father, to offer for his soul the usual
suffrages. » (Coste: Vol. VIII, p. 248).
Lastly, - let me end this short letter with the assurance
that I thought about you this evening and recommended you
to St. Vincent's intercession. May you be strengthened in the
conviction that in a certain but real sense you, too, are a
successor of St. Vincent, for the Spirit of God has entrusted
you with a share of his charism.
Asking a remembrance in your prayers, I remain in the
love of Our Lord,
Your devoted confrere,





I ) I FS-NOM FIN OrrlnII DO'ous PROVINC IA
.llaii 3
HERTZ J. Superior 113 Tolagnaro 1" Madagascarensis
TOLU V. Superior 113 Alanakara
I'ohi eno (i" Mada ascarensis
VERRONS I). Cons. Prof. 213
gp
Madagascarensis
MAGNOUX II. Cons. Prnp. 21^3 Madagascarensis
DO'MINGUEZ ,J. Cons. Prop. 1113 Salmantina
LOPEZ A. Cons. Prop. 2j3 Salmantina
O mRO A. Cons. Prop. 113 Salmantina
BLANCO MEI . I.AIIO M. Cons. Prop. 113 Salmantina
RAKI;MAT L. Superior 113 Surabaya 1" Indonesiac
VAN MENSVOORT A. Superior 313 Garunf 3" indonesiac
BIELER V. Superior 313 Alalang 5" Indonesiae
SASTRAPRANATA .1. Superior 3/3 Surabaya l;' Indonesiac
BENZAI. R. Visitator 113 Portoricana
.tlaii 2?
DOMINGO F. Visilator 114 Peruviana
PUCHER W. Superior 413 Graz 3" Austriae
CARTIER R. Superior 113 Paris 1" Parisicnsis
DuLucQ R. Superior 113 Asintalen Parisiensis
(:ALCAGNO J. Cons. Prop. 113 S.A.F. Nierid.
BARTA J. Cons. Prop. 113 S.A.F. Merid.
MENARD G. Econome Prop. S.A.F. Merid.
BARTA J. Superior 113 Houston 1" S.A.F. Merid.
STABILE J. Superior 113 Pampa 5" S.A.F. \Ierid.
MORIARTY B. Superior 113 New Orleans (n.d.)S.A.F. \Ierid.
\V F.RF. R G. .1. Superior 213 Dallas 2" S.A.F. \Ierisl.(:ALCAGNO J. Superior 213 \etv Orleans 4" S.A.F. Merid.
.11aii 31
GROETELAARS V. Visitalor -x-116 Hollandiac
DOYLE B. Superior 113 Twickenham 17" Hiberniae
HuntsES P. Superior 113 Warrington 18" Hiberniac
KELLY F. Superior 113 Armagh 2" Hiberniae
LANE T. Superior 113 Alill llil! 15" Hiberniae
I,YNE F. Superior 113 Dublin 9" Hiberniae
0' FARRELL D. Superior 113 Lanark 19" Iliberniae
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DINS-Non1EN OFFICIUM DoMUs PROVINCIA
,fail 31
RAFFERTY K. Superior 113 Dublin 7° Hiberniae
MURNAGHA_Y H. Superior 213 Cork 6° Hiberniae
DoYLE J. Superior 313 Dublin 8° Hiberniae
REVORI•.no R. Asst. Prop. Chiliensis
PAORO S E. Superior 113 Valparaiso 3° Chiliensis
CAR-r11 -R R. Cons. Prop.-Asst. Parisiensis
Jun11 15
REVILI.A M. Superior 113 Maracaibo 12° Venezuelana
SKIDMORR H. Superior 113 Balboa 24° S.A.F. Oricntalis
INDIA S. Superior 113 Bangor 30 S.A.F . Orientalis
SENULEIN T. Superior 113 Crist.bal 26° S.A .F. Orientalis
GRASS A. Superior 113 Jackson 8° S.A.F . Orientalis
BRANDENBERGER R- Superior 113 Philadelphia 1° S.A.F. Orientalis
).IENIG W. Superior 113 Baltimore 2° S.A.F. Orientalis
QUINN F. Superior 213 Emmitsburg 5° S.A.F. Orientalis
MALONEY R. Superior 213 Niagara Falls 12°S.A.F. Orientalis
GoULURICK ,J. Superior 213 Northampton 14° S.A.F. Orientalis
WAISII J. Superior 213 Warminster 22° S.A.F. Orientalis
DANAGHER E. Superior 2/3 Camarillo 2° S.A.F. Occident is





























KOWALIK J. Superior 313 Zakopane 19° Poloniae
KRZYSTECZKO H. Superior 3J3 Skwierzyna 130 Poloniae
FORMICKI E. Superior 213 Krakow 1° Poloniae
KONSEK A. Superior 213 Grodkow 4° Poloniae
RYMARZ M. Superior 213 Zmigrod 20° Poloniae
RocowlEc J. Superior 213 Krzeszowice 100 Poloniae
DUKALA J. Superior 113 Krakow 90 Poloniae
Goc.LOWSKl T. Superior 113 Gdansk 3° Poloniae
K OSSAKONSKI J. Superior 1/3 Ilowa 5° Poloniae
SINKA T. Superior 1/3 Jordanowo 6° Poloniae















































Cons. Prov. 114 Peruviana
Cons. Prov. 114 Peruviana
Cons. Prov. 114 Peruviana
Cons. Prov. 114 Peruviana
Econome Prov. Peruviana
Superior 3/3 Carafa 6° Flurinensis
Superior 213 Belo Horizonte 4° Flurninensis
Superior 1/3 Bambui 2° Fluminensis
Superior 113 Campina Verde 5° Fluminensis
Superior 113 Manila 1° Philippinarurn
Superior 1/3 Angono 2° Philippinarurn
Superior 113 Quezon City 7° Philippinarum
DFC Krakow 216 Poloniae
Superior 1/3 Brooklyn 4° S.A.F. Nov. Ang.
Superior 313 West Hartford 1° S.A.F. Nov. Ang.
Cons. Prov. 313 S.A.F. Orientalis
Cons. Prov. 213 Poloniae
Cons. Prov. 1/3 Poloniae
Cons. Prov. 1/3 Poloniae
Cons. Prou. 1/3 Poloniae
Visitator 113 Belgica
Cons. Prov. 213 Australiae
Vice Visitator Zaire
.Superior 1/3 Bruxelles 1° Belgica
Cons. Prov. 113 Neapolitana
Cons. Prov. 2/3 Ncapolitana
Cons. Prov. 213 Neapolitana
Cons. Prov. 1/3 Neapolitana
Sub. Cons. Prou. Neapolitana
Sub. Cons. Prou. Neapolitana
Sub. Cons. Prou. Neapolitana
Sub. Cons. Prou. Ncapolitana
Sub. DFC Belgium Belgica
Cons. Prou. 213 Hollandiae
Cons. Prou. 213 Hollandiae
Cons. Prov. 113 Hollandiae
Cons. Prov. 113 Hollandiae
Superior 113 Nanga Pinoh Indonesiae
N.B.: in mense Aug., nontinationes ac confirmations non gesserunt.
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NECROLOGIUM
No. NOMEN CONDicio DIES OB. DoMUS AET. VOC.
Mai.-Aug., 1982
21 GRINDEL Carl W. Sacerdos 8-5-82 Philadelphia 1° 77 56
22 STOUTER Charles Sacerdos 13-5-82 Philadelphia 1° 89 68
23 MUSCAT Joseph Sacerdos 17-5-82 Paris 11 72 50
24 SOUSA Saturnino Jose Frater 16-5-82 Belo Horizonte 4o 66 33
25 EMERY Diogo Sacerdos 22-5-82 Rio de Janeiro 10 81 59
26 DEIILINGER Pierre. Sacerdos 5-6-82 Paris 11 70 49
27 MASTERSON Laurence Frater 5-6-82 Northampton 14° 65 23
28 BUGNINI Annibale Arch. 3-7-82 Rome (ospedale) 70 54
29 KENNY John Sacerdos 12-6-82 Goodma yes 1 2° 69 48
30 LOPANE Savcrio Sacerdos 8-7-82 Napoli 10 64 47
31 RECUTIN Anthony Sacerdos 27-6-82 Long Beach 3°(Magee) 62 39
32 FERNANDEZ Florentino Frater 3-7-82 ,Lladrid 1° 75 55
33 LEARY Daniel M. Sacerdos 2-7-82 Philadelphia 1° 80 61
34 VAN DoRST Cornelius Sacerdos 7-7-82 Camarillo 30 58 40
35 RESNIK Jozef Frater 26-3-82 Afiren 71 83 58
36 VEERMAN Ton le. Sacerdos 3-7-82 Panningen 1° 87 67
37 BONGERS W illful Sacerdos 12-7-82 Panningen 1° 86 66
38 GARCiA Benito Fritter 16-7-82 Madrid 1° 71 52
39 HAIRAPI .IAN Georges Frater 23-7-82 Dax 5" 65 47
40 LEONE Gennaro Sacerdos 24-7-82 Bangor/Roseto 3° 72 50
41 SLATTERY William M. S.G. Elver. 10-8-82 Philadelphia 10 87 69
42 JANI Gyorgy Fritter 25-7-82 Oradea/Romania 87 57
43 VERWOERD Cornelius Sacerdos 19-8-82 Panningen l° 85 65
44 ROBINSON John Sacerdos 17-5-82 Ash/jeld 1" 68 46
45 NEWMAN John Sacerdos 28-7-82 Jamaica 9° 69 46
46 KU11N Harry Sacerdos 30-7-82 Philadelphia 1° 64 42
47 ARROYO ORTEGA Mauro Sacerdos 7-8-82 Madrid 1° 86 62
48 CIIAKF.R Aoun Sacerdos 27-8-82 Beyrouth 1° 85 56
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HOMILIAE SUPERIORIS GENERALIS
13enagalb6n, 21 de Julio de 1982.
A LOS JOVENES.
Lcct. Jerm. 1: 1, 4-10.
Alis queridos amigos:
Cuando el desaparecido Presidente, John F. Kennedy era joven, escribio
un libro que tilulo: RASGOS DE CORAJE. Era una serie de estudios
sobre los Presidentes de los Estados Unidos que el habia admirado por
el coraje que habian demostrado durante sus vidas.
A los jrivenes, les entusiasma to valentia. Por eso, el Presidente.
Kennedy escribio el libro sobre los Presidentes de los Eslados Unidos
que el consideraba mas valientes. Si nosotros escribiesemos un libro sobre
los personajes de mayor Barra del Antiguo Testamento, creo que el profeta
Jeremias seria, ciertamente, uno de ellos. Demostro ser hombre de coraje.
La clase de coraje que nos interesa no es el fisico. Frecuentemente
es mas facil ser fisicamente valiente que serlo moralmente. La genie
joven puede demostrar su brio en el deporte. En este caso se trata de
coraje fisico. Eljoven puede, tambien, mostrar gran valentia en la guerra.
Sin embargo, resulta mds dificil, a veces, ser valiente moralmente. Se
necesita, con freeuencia, coraje para decir lo que creemos ser recto y
la clase de valor que Jeremias mostro, no solo cuando era joven, sino
durante toda su vida. Cuando era joven, no se sintiri con empuje Para
expresar algunas ideas que Dios le pedia, porque eran impopulares. Por
eso Jeremias repliai: << Ah Senor mio, mira que no se hablar, que soy
un rruichacho ». (Jerem. 1.6). Ya lo veis, le folio la fuerza moral.
Fue entonces, cuando el Senor le dice: a No digas que eres un mu-
chacho. I'ete, ahora, a aquellos a los que yo to envio y diles que yo to
mando. No les tengas miedo, que yo estoy conti,oo para protegerte »
(Jerem. 1, 7-8). Con estas palabras, Dios aseguro a Jeremias que el
valor que iba a necesitar, se lo concederia El mismo.
El enemigo del coraje es el miedo. Con frecuencia, no decimos to
que creerreos ser recto, porque tememos ser impopulares. Otras veces, no
decimos to que creemos ser verdad porque tememos miedo de que los
otros se rian y nos tengan por personas anticuadas. A veces, no defen-
demos lo que es bueno y bello, porque nos atemoriza el que nos juzguen
como Personas de enente estrecha y coma puritanos.
Ciertamente, el enemigo del coraje es el miedo. Y hay bastante
miedo en todos nosotros. Por eslo, Jesucri sto dijo muchas veces, durante
su vida, a sus amigos y a otros: << No temdis >>. En verdad, resulta
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interesante que las tiltimas palabras del evangelio de San Mateo, sean
la promesa de Jesucristo, de que El estard con sus discipulos y con su
IQlesia hasta el final de los tiempos: a Yo estari con vosolros, cada dla,
hasta el fin del mundo » (Mat. 28:20).
En Jesucristo, debemos buscar la valenlla moral. El mismo, como
sabemos, fue notoriamente valiente, en gran medida. Estd dispuesto a
comunicar la fuerza moral a todos nosolros, sus amigos. Lo hate cuando
nos unimos a El, medianle to oration y los sacramentos.
Hoy, el mundo y la Iglesia necesilan hombres que participen del
coraje moral de Jesucristo.
San Vicente moslro coraje moral cuando decidio, por la gracia de
Dios, abandonar la manera de vivir en la que estaba pensando. Esta
manera de vivir miraba mds at propio confort y a la promotion personal
que a los pobres que yacian coma ovejas sin pastor. Tuvo coraje Para
dejar to playa del confort personal y lanzarse dentro del amplio mar de
los sufrimientos y necesidades que son la presencia de los pobres.
Todos conocemos que la Iglesia necesita hombres valientes. La
Iglesia necesita no solo un Papa valiente , Obispos, Sacerdotes , Religiosos
valientes; necesita, de una manera particular, el coraje de los jovenes.
Es el joven, quien debe mostrar especia/mente sit brio moral a los otros
jovenes.
Intentad prohar con claridad RASCOS DE CORAJE a los com-
paneros de vuestra misma edad. Sed animosos, valientes, no solo con
palabras sino tambiin con hechos de vida. Tened brios, cuando luchdis
por aliviar el hambre, la ignorancia y la miseria, como to hizo San
Vicente de Paril. Luchad para convencer a otros a que to sociedad de
este mundo sea mds justa. Pero, todo eslo debiis hacerlo con la fuerza,
con el coraje que proceden de la Persona viva de Jesucristo.
A vosolros, como a Jeremias, Dios os dirige estas palabras que
hemos oido duranle la Misa. << No diga'is, soy un muchacho. Fete ahora
a los que tc envio y diles que le to mando. No les tengas miedo, yo
estoy contigo Para protegerte ».
Os he hablado sobre el coraje moral porque nos to sugiere la pri-
mera lectura de to Misa de hoy; porque tambiin San Vicente llego a
ser hombre de coraje moral mediante la dedication de si mismo a los
pobres.
Estoy hablando a la Juventud Mariana ['icenciana. Por eso no
quiero terminar sin referirme a Nuestra Seimra. Permitidme que ahora
os narre una breve historia.
En noviembre de mil novecientos ochenla, en Paris (Francia), habia
rata senora que habia decidido matarse. Salici a la calle, era de noche.
Llama a un taxi y le piditi at chafer que to llevara a uno de los puentes
del rio Sena para tirarse at agua. Al cabo de un rato , el hombre paro
su cache delante de una casa grande _y dijo a la Senora: a Hemos lle-
gado: Calle "du Bac" >>, ciento cuarenla . La Senora se puso furiosa:
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Pero ! Si yo no d 4e nada de "Rue du Bac" >) ! u Le dije que me
llevara al Puente Nuevo! ». El chofer contesto: « Nada de eso , senora.
Usted me dijo: " ciento cuarenta , rue du Bac" o. Para acabar de una
vez..., la senora saco el dinero, pago el taxi, y bajo, cerrando la puerta
de un golpe.
El taxi partio y ella se encontro en la acera, frente a in porton
por el que entraba y salia mucha genie . Y, eran tanlos los que entraban
que la empujaron hasty la puerta de una capilla ... Ella siguiri a la
genie sin pensar a donde iba y, de pronto, se encontro dentro de la
misma capilla de la Casa Madre de las Hijas de la Caridad, en donde
la Virgen Maria habia revelado la Medalla Milagrosa.
Podeis imaginar , queridos amigos, como termina esta historia... La
senora se convirtio y no penso mds en quitarse la vida. En adelante,
fue siempre una catolica fervorosa. Todo ello, gracias a Maria.
La Virgen de la Medalla Milggrosa cambio aquella mujer en
un apostol de la esperanza. Que la i%'irgen Naga de lodos nosotros no
solamente animosos -coraginosos- en el servicio de la iglesia y de los
pobres, sino lambien que nos haga a todos apostoles de la esperanza
en medio de las tinieblas de esle mundo.
Vida nuestra,
Dulzura nuestra,
Esperanza nuestra... Oh clementisima , oh piadosa, oh dulce
Virgen Maria. Amen
1 September 1982
Centenary of the Foundation of the Congregation in Holland
Panningen HOLLAND
My dear Confreres and Sisters:
Exactly one hundred years ago next Sunday, Father Antoine
Fiat, Superior General of the Congregation of the Mission and
of the Daughters of Charity, wrote from Paris to the Bishop of
Breda and in the course of his letter he remarked :
"Monseigneur , in the difficult times through which we
are passing, it seemed useful to us to have a foot-hold
'un pied 'a terre' outside France, and we are thinking of
buying the property of Wernhoutsburg in the diocese of
Breda."
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This letter drew a very prompt reply from the Bishop,
for only two clays later he replied, authorizing the purchase of
the property and welcoming the establishment of the Congre-
gation in his diocese.
In the letter of Father Fiat, there is one little phrase which
for all of us has a prophetic ring about it. He sees the new
foundation in Holland as a foot-hold ("un pied a terre"). Now
a foot-hold is by definition something you take with a view to
advancing further. And we who now 100 years later look back
on the history of the Congregation in Holland can see the fulfill-
ment of that prophetic little phrase. For Holland was to be-
come a foot-hold from which the Congregation established houses
not only within the borders of this country - but was to advance
into countries thousands of times its size - and thousands of
kilometers away from WVernhoutsburg and Panningen.
In the gospel passage we have just listened to St. Luke
remarks that the 70 disciples were "appointed by the Lord".
Hundreds of Dutch Confreres were by their vows or through
ordination to the Priesthood "appointed by the Lord... to go
ahead of Him into towns and places where He Himself was
about to come." (Luke X, 1-2). And these towns and places
are to he found in all five continents of the world.
Each of the ten decades that has passed since September
1882 has been marked by the establishment of houses of the
Congregation among peoples who for all eternity will salute our
Dutch Confreres in the words of Isaiah - as "ministers of our
God... who brought good tidings to the afflicted and proclaimed
the year of the Lord's favour". (Isaiah 61).
If I were to list in detail the missionary enterprises of this
Province of Holland during the past 100 years, I fear some of
you would be distracted, for your mind would linger in one or
other country, lost in admiration of what was achieved - and
you would refuse to follow me on my missionary journey. - Just
allow me to choose one decade (or more precisely a span of
11 years) and let me list down some of the foot-holds established
by the Confreres of this Province:
1946 -- Departure of a group of Dutch Confreres to
Tientsin, China.
1947 Departure of a group of Dutch Confreres to
Denmark.
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1951 - Departure of a group of Dutch Confreres to the
United States.
1952 - Departure of a group of Dutch Confreres to
Central America.
1954 - The first Dutch Confreres arrive in Taiwan.
- The first Dutch Confreres arrive in Ethiopia.
1955 - Departure of Dutch Confr-cres to Zaire.
1957 - Departure of first Dutch Confreres to Curacao.
That is far from being, as I have said, a complete list of
the missions established by the Province of Holland, but it is
an indication of the vigour and zeal that has been so distinctive
of the Province. Let me, however, remind you that this year
we will be commemorating also the 60th anniversary of the
departure from Holland of the first two Confreres for Fortaleza
in Brazil . One of them died very shortly after his arrival there.
The seed, however, did not remain the ground alone. It has
brought forth fruit, so that 15 years ago, Fortaleza became a
fully established Province of the Congregation.
Speaking of anniversaries, I should mention here that this
year marks the 80th anniversary of the establishment of the first
house of the Daughters of Charity in Holland - at Sustera.
The Daughters of Charity must certainly feel pleased with what
the Bishop of Ruremondc wrote a year after their coming and
when permission to establish this house of Panningen was being
sought:
"Nous connaisons un proverbe qui dit: 'Quand on a
gofite - une bonne ponune, on en desire encore une autre.'
L'annee passec votre Superieur General nous a donne les
titles de St. Vincent de Paul, oui, Bites-lui d'cnvoyer
ccttc annee ses fits... >>.
Perhaps, however, I should remind the Daughters that,
whatever about the diocese of Ruremonde , other places in Hol-
land had already for 20 years come to know the Sons of St.
Vincent as "bonnes pommes"...
Enough of the past. We give thanks to God today for it.
Today we sing a song of "praise to the glory of His grace".
l;phi, I :14). What of the future ? It is veiled from our eyes
as it was from the eyes of Father Fiat and those Fathers who
came to Holland 100 years ago . We could speculate about
the future - and among us there may be some prophets of
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gloom. Let us not give car to their dark prophecies. Rather
let us reflect on Our Lord's words about the pruning that His
heavenly Father carries out on the vine, so that it may bring
forth more fruit. (John XV, 2). Vocations seem to be non-
existent. (Note that I say "seem"). Numerically Dutch Vin-
centians in the world will become fewer in the years imme-
diately ahead. The vine will be cut back, but only that it
may bring forth more fruit - and, as a thousand years are as
one day with the Lord, we may not live to see the new fruit
which in the future the vine will yield. Whether we see it or
not is unimportant.
What is important is that each Dutch Vincentian establishes
for himself a foot-hold in the Gospel as lived and interpreted
for us by St. Vincent. What is important is that all we Vin-
centians be convinced of the relevance today of St. Vincent's
spiritual teaching. What is important is that we maintain confi-
dence in what he established in and for the little Company.
What is important is that we look first to St. Vincent's spiritual
formulae and afterwards to his structures. What is important
is that the Province here in Holland continues to support spir-
itually, morally and financially (as it has been doing) the Con-
freres of Holland who are scattered abroad to preach the good
news to the poor. What is important is that the Province here
at home remain a true "berceau" for all Dutch Confreres wher-
ever they may be. What is important is that none of us would
lose hope that God will continue to use us Vincentians "to
comfort those who mourn in Sion, to give them the oil of
gladness instead of mourning...". (Isaiah 61). What is important
is that wherever Dutch Vincentians are to be found, the people
whom they serve may be able to echo what the Bishop of Breda
said to Father Fiat three months after becoming acquainted
with the Confreres in 1882:
"Vous etes des hommes de paix et de charite, faites tout
le bien que vous pourrcz dans l'esprit de Saint Vincent
de Paul, qui est humilite et amour des pauvres".
With St . Vincent , I pray today as he so often did in his
letters to Confreres : " May the grace of Our Lord Jesus Christ
be with us forever !" Amen.
COMISION PREPARATORIA
ENCUENTRO VISITADORES BOGOTA/83
S Y N T H E S E
DES REPONSES
AU QUESTIONNAIRE DE LA COMMISSION
R1FLEXIONS
1)E LA COMMISSION PRI:PARATOIRE
1. - A PROPOS DES MISSIONS I'OI'ULAIRES
II. - A PROVOS DU SERVICE I)1' (,'LERGE
III. .1 PROPOS DE L,A FOR.tI 1 T1O.V UI•:.1' LAICS
LES MISSIONS POPULAIRES
1. - De I'HISTOIRE a 1'AVENIR des MISSIONS
1. Quelle est la tradition de volre Province a propos des :Missions
populaires?
a) Un groupe de 8 Prov. dit qu'clles Wont pas vraiment
une tradition par rapport aux missions populaires; 5
d'entre elles, dont lc territoire est en pays de mission,
ont leurs activites oricntecs vers les non -chietiens; les 3
autrcs dont les activitcs, des le debut, ont ete tournees
vers le service des FdIC et/ou le clergC, lorsquellcs laissent
cc service, s'oricntent vers les paroisses et les colleges.
b) Le reste des Prov. en mcme temps qu'elles reconnaissent
avoir une tradition qui remonte aux origines , signalent
un declin de cc ministere a peu pres depuis 1950. Un petit
nombre de Prov. ne parle pas de "decadence" mais
simplement de misc entrc parenthese, souvent a cause de
la situation politiquc.
2. Dans cette tradition , ce qui s'est conserve et ce qui a disparu:
a) combien de maisons et de confreres travaillent aujourd 'hui pour
les missions?
b) combien la Province a-t-elle prichi de missions en 1981?
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Sur 528 maisons quc comptc la CM, selon lcs reponses,
31 sont specialisees pour les missions (5.87 o ,to), et settlement
quelques maisons parmi cclles -ci sont exclusivement vouees a ce
rninistere.
Sur les 3.587 pretres de la CNI, 2.23 o/o travaillent dans
les missions paroissiales. Ce chiffre ne repond pas a la realite,
car quelques confreres daps cc cas ne sont pas consacres a ple:in
temps aux missions, et d'autres prcchent des missions sans ctrc
comptes ici. Unc Prov., par excmple, repond quc 6 maisons sur
lcs 8 quc compte la Prov. sont des maisons de missions mais
elle ne donne pas Ic nombre des missionnaires.
Le nombre des missions prechees en 1981 nc pcut etre mis
en statistique car it n'y a pas un denominateur commun pour
definir la mission populairc, et aussi parce quc les reponses des
Prov. sort incompletes. Par exemplc, une Prov. qui a 3 maisons
de missions donne seulcment les chiffres pour une sculc maison.
A signaler egalernent que certaines Prov. oh it n'y a pas de
"tradition" pour les missions ou dans lesquelles cc ministere a
quasi disparu, ne manquent pas d'exercer les seminaristes a "la
pratique des missions".
3. Queues sont les causes d'un ez'enluel abandon?
Un petit nombre de Prov. se refuse a admcttrc l'abandon,
c'est settlement une parenthesc on une pause imposee par la
guerre ou les changemcnts politiques. Parmi les causes signalees
par les Prov. signalons en premier lieu:
a) les causes exterieures a la CM:
- les problemes de I'urbanisation, la croissance rapide au
plan economiquc avec l'accroissement du materialismc,
la secularisation du monde contemporain,
1'6volution de la mcntalite religicuse des fideles, la perte
dc la religion populairc,
- le mepris des missions dcpuis le Concile, a cause du peu
d'interet de certains Eveques, cures et fideles,
- les problemes particuliers de certaines Prov.:
• situation conflictuelle entre hierarchic et gouvcrnement,
• qucstionnement national stir la pastorale religicuse a
partir dc 1950. evolution speciale de certaines Eglises
locales,
• le National-Socialisme a oblige la CM a prendre des
paroisses, pour sauver son existence dans le pays, et
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par la les activites paroissiales ont monopolise les acti-
vites do la Prov. (lc Kulturkampf avait impose un arret
momentane en Allemagne),
• I'etat de guerre depuis 1975 (Lilian);
b) les causes dont est en partie responsable la C`-I:
- Ccrtaincs Prov. avancent ces causes, certaines de celles-ci
peuvent etre valables meme dans les Prov. qui ne les
mentionnent pas:
• manque d'appui du cote de la Prov.,
• manquc de souplesse pour s'adapter aux changements
dans l'Eglise,
• manquc do lucidite pour sentir les necessites du temps,
• manque d'idCcs claires sur ]a facon de construire l'Eglise
aujourd'hui, sur is probleme du Salut, ...
• perte du charisme missionnaire et sacerdotal,
• pcrtc dc la foi daps les missions, pour sa faible duree,
pour son contenu et la methodologic,
• en quelques cas, prcfcrence des jeunes pour l'engage-
ment direct avec les pauvres.
La majorite des Prov. donne plus d'importance a ces
causes:
• diminution et vicillissement des confreres,
• insatisfaction clans cc ministere, car les missions sont
d'unc autre age,
• aucune preparation de nouveaux confreres pour la
relive,
• l'histoire: peu a peu se sont multipliecs les paroisses,
les colleges, lcs aumoncrics et autres activites "seden-
taires" qui ont fait perdre mobilite et disponibilite aux
confreres,
• Bans certains cas, a cause des circonstances, on a donne
preference aux seminaires.
4. Queue place orrupc le ministere, des missions dans les Eglises locales
of est etablicc rolre Province?
Certaines Prov. disent que la Hierarchic ne donne aucune
importance ou si peu a cc ministere, a cause des facteurs enu-
meres en 3, a).
La majorite, au contraire, rcconnait que s'iI est vrai que
certains Evequcs et Cures nc croicnt pas a l'efficacite des missions,
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d'autres en sont convaincus et nous appellant . 11 est sur qu'il y
a unc evolution positive en faveur des missions.
S'il y a un rejet des missions de type traditionnel, it y a
par contra , un appel pour les missions de type renouvele, dans
les zones rurales commc dans les faubourgs des villes. On dit
la merne chose pour les missions Bites permanentes.
Crux qui croicnt dans les missions les regardent Comme
- un excellent moyen (1'evangelisation , d'approlnndissc-
ment de la foi et de pacification des esprits;
- un temps fort de rcnouvellement interieur , do reconciliation
avec Dieu et avec ses Freres;
- unc sorte de retraite spirituelle pour les lidi•les.
5. Ce qui se met en place pour reprendre ce ministere traditionnel, spe-
cialement en ce qui regarde
a) le renouvellement des formes et du contenu:
Dans certaines Prov., a travers cc qu'elles disent, on traite
a peinc de cela, car les Bens sort installes.
Au contraire, dans la majorite des Prey, on note des efforts
pour renouvclcr le contenu et la methodologie en memc temps
qu'un effort porn- assimiler et transmcttre la theologie de Vatican
II. Des manifestations concretes de tels efforts:
- essai de travail organise en common avec les FdIC,
- etude de la religion populaire,
- sessions periodiques de missionnaires.
Propositions :
- Directoire des missions, elabore par les missionnaires,
- formation de petits groupes de jeunes missionnaires pour
ce ministere,
- sessions interprovinciales de recherche.
Comme formes nouvelles des missions, certains proposent les
paroisses-missionaires.
b) Formation des confreres qui trauaillent ou sont destines a traaailler
darts ce ministere.
Parini les rares Prov. qui ont aborde cc point, deux seule-
ment disent le prendre au sericux. La plupart admettent que c'cst
a peine si on y pense et que la formation du missionnairc se
fait sur place et dans la pratiquc. Une Prov. reconnait que Ies
missions sort mortes parce que on n' a pas renouvele le per-
sonnel qui maintenant devrait rcnouveler contenu et methodes
de in mission.
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Parmi les propositions concretes :
- rcncontres periodiqucs des missionnaires,
- echanges des experiences,
- rencontres avec les missionnaires d'autres congregations,
- bonne organisation de la formation permanents,
- que CLAPVI organise unc session pour les missionnaires.
6. Si dans votre Pron. it n y a pas de tradition pour les missions
populaires, queues sont les possibilites cJerles pour mettre en place
ce ministere premier de la CM?
Dans la quasi totalite, les Prov. qui vivent cette situation,
disent n'avoir aucune possibilite:
par manquc de personnel on defaut de confreres autoch-
tones,
a cause des engagements existarits avec les Eveques (dio-
ceses missionnaires.
Uric de ces Prov. pense qu'il y aurait des possibilites si
les trois secteurs CM qui travaillent dans le pays s'unissaierrt.
11 est certain que dans les Prov. ici concernees, une cons-
cierice est err train dc sc crccr pour cc ministere, comme en
temoignent les Normes prov., et de plus cela se traduit dans la
formation donnee au Serninaire Interne pour cc ministere.
7. Tenez-vous compte dans la formation de nos Seminaristes et de nos
Eludiants de la preparation a ce ministere?
En dchors dc 3 Prov. qui disent n'avoir aucun plan special,
et une qui assure "nous commenCons a donner de ]'importance
a cette firmation", quasi toutes les autres repondent affirmative-
ment, disent cc qui sc fait au Seminaire Interne:
- tours donnes sur cc sujet au Scminairc,
- conferences faites par des missionnaires sur le sujet,
- dans presquc tour les Serrrinaires on s'initic a la pratique
de la nussic,n.
IL - SE.\SIBILITI% de la PROVINCE
1. Aujourd'hui comment votre Prov. perfoit-elle ce ministere?
La plus grande partie des Prov. ont la conviction que les
missions populaires doivent avoir une place privilegiee dans
1'activite pastorale, et en memo temps se larnente sur 1'impossi-
bilite ou la tres grande difliculte de consacrer un plus grand
nombrc dc confreres aux missions it cause du vicillissement de la
Province, Ics engagements dans ]es ministeres fixes comme les
paroisses, 1'enseignement, les aumoneries...
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Dans quasi toutes les Prov. existe le desir de mettre en
place un programme des missions populaires et d'intensifier cc
qui existe deja. On pense que c'est la un ministere qui "noun
donne notre identite dans 1'Eglisc", qu'il "est tres approprie
pour maintenir 1'identite de la CM", que "c'est un ministere
prioritaire pour realiscr l'objcctif voulu par St. Vincent pour
I'evangelisation des pauvres", que "nous pennons que cc minis-
tere est autant vinccntien que la formation des pretres" (ceci
est dit par tine Prov. dont l'activite cst quasi toutc orientee vers
les seminaires), et "qu'il est fort utile pour l'evangelisation du
pcuple".
Quelqucs Prov. (5 ou 6) voient lcs chosen differemment.
Cela vient du fait qu'clles n'ont pas tine tradition des missions
populaires ou qu'elles sont orientees vets la mission "ad gentes"
et se consacrent au travail premier de la conversion des palens,
ou encore parce que ni lc peuplc, ni le clcrge, ni 1'episcopat
montrent dc l'interet pour cette forme de pastorale qui est con-
sideree cornme passee de mode definitivement.
On trouve aussi des objections theoriques importantes. Les
missions populaires ne sont pas un ministere exclusivif do la
CM; ce qui doit caractcriser la Congregation ce West pas telle
forme de ministere mais le style vincentien vecu clans tous les
ministc res. Une donation, pas assez refl6chie, pour l'oeuvrc de
missions populaires pourrait obscurcir la vraie fin de la CM
qui est l'imitation du Christ evangelisateur des pauvres, si par
exemplc, lcs missions etaient donnees pour toutes sortcs de gens
sans tenir compte s'ils sont pauvres ou non.
2. Quelle est la relation des missions populaires
a) avec les autres types d'evangelisation?
b) avec les autres ministeres au service des pauvres?
c) avec les autres nrinisteres de la Province?
Aucune relation ou presque, disent 3 ou 4 Prov. Le plus
grand nombrc des Prov. definit les missions comme un minis-
tere qui s'intcgre et se coordonne aver les autres aspects de la
pastorale paroissiale, la completant. Mais on ne dit pas comment.
Dans un autre sees, tine Prov. fait remarqucr que la relation
aux autres ministeres a empeche de consacrer les communautes
a la pastorale missionnaire.
3. Les jeunes de votre Province ont-ils le desir de s'adonner a ce minis-
tere, dr"2ment renouvele, et croient-ils realiser leur vocation?
En general on note un interet croissant pour les missions
chez les jcuncs, meme dans les Prov. oii cc ministere n'a jamais
existe. Dans pas mal de Prov. les jeunes participent activement
aux missions durant le Seminaire.
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En d'autres Prov . cette sensibilite n'existe pas parce qu'on
ne sait pas cc que sort les missions populaircs ou parcc que des
('ordination les jeuncs sont destines a d'autres types de pastorale
fort diferents. Une Prov. note que Ies jeunes d'aujourd'hui
preferent d'autres types de pastorale: Ics paroisses, l'animation
des groupes, le service direct des pauvrcs, etc.
Enfin, tine Prov. dit avoir note chcz les jeunes tine prefe-
rence pour d'autres types de travail pastoral que ceux qui Ies
mettraient plus directement et exclusivement au service des
pauvres.
111. -- I)II "ER.SE.S FOR.1IL;.S dh'^ .tl1S.'IONS POPUL.JIR1:S
1. Dans votre Prov. est -ce la forme traditionnelle qui privaut?
Quasi toutes les Prov. dC•finissent comme tre s frequents la
forme traditionnelle des missions, renouvelee plus ou moins quant
au contenu et aux methodes . Mais rien n'est dit stir le comment
de ccttc renovation.
Deux Prov. disent que les experiences missionnaires mises
cn place, out evite cxpressement Ic mode traditionnel. Unc Prov.
fait remarqucr que la mission traditionnelle est totalement inef-
ficace pour inviter Ies non-pratiquants.
2. Est-ce plut8t des formes nouvelles comme
a) paroisses missionnaires , attention i des groupes spicialisis... ?
C'cst tin point common pour tons les pays que le travail
plus ou moins prolongs dans Ics paroisses -missionnaires , dans les
milieux ruraux ou dans les sccteurs pauvres des villes qui se-
raient parfois trop difliciles a tenir par le clerge diocesain. En
general, on pense clue cc type de travail pastoral cadre fort
bien aver Ic specifique de ('esprit vincentien, surtout si I'on cst
dispose a abandonner ces paroisses lorsque le premier temps de
I'evangelisation est termine ou si le mouvcment do la population
amene des gcns d'un niveau de vie plus eleve. Uans tour les
cas it faudrait cxpressement eviter la permanence sans limite
de temps, ceci enlevcrait it la Communaute son caractcre d'iti-
nerance.
Parmi les groupes specialises qu'evangelise la CM en certains
pays, on signale les gitans , les prisonniers ( politiques ), les ouvriers
emigres, lcs emigres en general.
b) Formes d'ivangilisation prolongie?
La forme prolongee de la mission prcnd diverses formes: un
sanctuaire de grandc renommcc ou l'on essaie de catechiser les
divers groupes de pelerins , particulierement les foules, les paroisses
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rurales oit la pratique est forte et quc l'on accepte pour quelqucs
annecs (en general , 3 ans ) aver le projet d ' une evangelisation
en profondeur (ceci est semblable aux paroisses missionnaires
deja mentionnecs ). Dans une Prov. on remarque " nous ne pou-
vons pas precher des missions mais notre travail avcc les pauvres
est une mission prolongee". Dans une autrc Prov. on dit quc la
forme prolongee de la mission empeche de repondre a d'autrcs
appels pressants d'aidc pastorale ct peut meme enlever l ' itine-
rance propre a la C.M.
c) Formes d'ivangelisation courle mais sounenl reprise?
La majeure partic des missions sont breves: 15 jours, 8 ct
meme 3. Dans certains cas cela se reftit chaque annee ott chaquc
deux ans. Certaines Prov. font rcmarquer que cc type de missions
a des inconvenients , parmi lesquels celui de pas avoir le temps
de former des laIcs qui deviendraient responsables pour cons-
truire la communaute citretienne on mettrc en place les oeu-
vres caritatives, etc.
d) Autrey formes suggerees par la situation locale particuliere?
En deux cas , on note une forme intermediaire, ni trop
breve ni trop longue. L'activite missionnaire dure un mois dans
une zone determinec, avcc comme finalite IC renouveau de la
foi pour I'ensemblc de la population et surtout la formation de
laIcs pour la catechcse, la liturgic et les oeuvres caritativcs avec
accent mis sur les activites de promotion sociale et culturelle.
3. Si c'est le cas, indiquez qualque .r experiences de valeur a ce sujet.
- Collaboration (.M-FdIC Bans la region de Cariaco, Vc-
nezuela.
Camp-mission au Liban.
- Apostolat aupres des gitans ; Alfa, Toulouse.
- Apostolat de maison en maison, Rome.
Communautes neo-catechurnenales (en divers pays).
-- Un sanctuairc marial avcc mission permancnte , Argentine.
Mission de duree intermediaire et de formation des laics,
Puerto Rico (Saint Domingue) et P. Sylvestre.
Missions paroissiales d'une semaine clans la Prov. SAP
\Ieridionale,
IV. - (;ONTENC' de la MISSION
1. Quel est le message de la mission?
Lc message est tres divers scion lcs pays, mais partout on
petit trouver certaines caracteristiques communes: la tendance a
un style plus kerygmatique et moins d'insistancc stir la morale
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et les sacrements, developpement sur les aspects rayonnants de
la foi (Dieu Perc...) plus que sur les points plus populaires daps
Ic passe (la crainte, le chatiment).
Les Prov. n'ont pas explicite Ic contcnu qui se refers au
message. Dc manierc generals on note comme dominants dans
la predication missionnaire: le message du Salut, le message de
liberation en Jesus-Christ, l'appel a la conversion et a la vie
chretienne, l'instruction catechetique a propos des grander verites
de foi, lc repentir et la reconciliation, la conversion, la volonte
dc faire apparaitre une Eglise vivante et engages, la creation
de groupes et de leaders clans la communaute chretienne, la
vie sacramentclle, le message de paix (dans les secteurs ou se-
vissent des conflicts), etc.
2. Relation de ce message et le Programme Pastoral de l'Eglise locale.
A peu pres partout, la mission vise a s'inserer clans la pasto-
rale locale ct en a en tenir compte dans son contenu. Ccla, en
divers pays, s'avere impossible parce que parfois it n'y a pas une
ligne bien defrnie de la pastorale locale ou encore parce que le
style du diocese tres conservateur amene a des tensions plus ou
moins fortes.
3. continuite de la presentation du message entre une mission et la
suivante lorsque l'enangelisation est reprise dans les memes lieux.
Dans bon nombre de cas rien n'est prevu pour assurer
cette continuite du travail commence lors de la mission. Parfois
on tient compte du travail missionnaire de manieres tres diverses.
Comme it a ete deja dit, parfois la mission est reprise pendant
diverses annecs. Aillcurs, on fait des rencontres, apres la mission,
avec les groupes de laics formes durant celle-ci (cela est surtout
vrai dans les missions de type intermediaire). On trouve une
certaine continuite dans le cas de formation de groupes de vo-
lontaires vincentiens. Une Prov. entretient la continuite par
1'envoi de feuillets sur des themes tell quc la foi, la formation
chretienne, etc.
4. Relation entre l'annonce du Salut et la promotion humaine.
A propos do la promotion humaine comme element inte-
grant de I'Evangelisation missionnaire on trouve beaucoup de
diversite. Certaines Prov. n'en tiennent pas comptc ou bien
parce qu'cllcs pcnsent que cela n'entre pas dans Ics exigences du
message evangelique (uric seule Prov. pense cela) on bien parce
que l'Etat ne le permet pas, se reservant cc droit; ou encore a
cause du trop court temps de la mission qui permet seulement la
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predication des verites de base; enfin, certaines. Prov. discnt
que le missionnaire n'est pas prepare a parler de cette realite.
En general la promotion humainc integrale est consideree
comme tin signe apologetique de la valour de la foi chretienne,
signe que le message evangelique a ete assimile, symbolc de la
venue du Royaume de Dieu et de sa justice: cela se manifeste
pendant ]a mission par le souci de la formation des laics a faction
sociale, culturclle et caritative.
Une Prov. signale unc experience qui durc depuis dix ans
en une zone pauvre et qui inclut dans la catechcse tine action
culturelle, d'hygicne, de style de vie civile et domestique plus
digne, dc collaboration communautaire sociale; tout cela commc
manifestation complemcntaire et necessaire du programme
d'evangelisation.
V. - SUJET de la AIISSIO N
Le milieu ordinaire daps lequel se rialisenl les missions.
Toutes les Prov. n'ont pas repondu en detail a cette partie
du questionnaire. Beaucoup de reponses d'autre part doivent
etre lues a la lumicre des reponses preccdentes, surtout de celles
qui expliquent le sens donne par chacune a "mission populaire".
En Amerique latine cc qui prime c'est l'attention an milieu
rural. Une reponse parle des faubourgs des grandes villes ou
se trouvent des migrants pauvres, des ouvriers, etc.
Le milieu prefere par Ics confreres est le milieu sociologi-
quement pauvre, soit clans les campagnes on ailleurs.
Aux USA, prcvaut egalement le choix du milieu rural. Ici
aussi on note la preference pour le milieu oii le travail pastoral
est marque par 1'aspect de la pauvrete sociologique.
En Europe, I'oricntation est plus diverse, on le milieu rural
on les faubourgs (ouvricrs, migrants, etc.), car it s'agit surtout de
missions de type traditionncl, rcnove, certes. Le choix du milieu
sociologiquement pauvre parait secondaire: cc qui est premier
c'est l'appcl de quelque milieu qu'il vienne, pour la mission.
En d'autres regions, s'il y a quelque forme de missions, le
choix du lieu de travail est davantage conditionne par les situa-
tions particulieres: nature des paroisscs. En general le milieu
pauvre est le lieu de travail de la CM.
VI. - TYPES de MISSIONS
Missions ' fondees", demandees par l'Eglise locale, offeries par la CM.
Des reponses recucs stir cc point nous pouvons retenir cos
conclusions:
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- les missions "fondecs", celles pour lesquelles un capital
cst place et clout les intsrets servent pour les missions en
tin lieu detcrmin6, apparaissent settlement en Italic.
- Dans la quasi totality des cas, les missions sont demandses
par I'I'glise locale (diocese ou paroisse) et payees par
elle. 11 s'agit d'une offrande spontansc de ]a commmnaute
ou du cure', a laquelle participent librement les fideles.
Certaines reponses disent que cela ne pose aucun pro-
bleme: les olfrandes sont trey fortes et sont employees
pour autres oeuvres.
La Communaute intervient:
• en collaboration avec les paroisses (Argentine),
• par l'assignation d'une partie des biens de la Province
(Chili),
• a ]a charge totalc do la Province , toujours ( Venezuela),
ou clans des cas particulicrs, comme anniversaires (Co-
lombie ), ou pour des formes speciales de missions (Pe-
ron, Porto -Rico ), ou dans les sccteurs confiss a notre
souci pastoral (Madrid), on encore quand it s'agit de
zones pauvres (Naples, Rome).
SERVICE DU CLERGE
I. - PASSE et A 'EMIR de noire SERVICE du CLERGE
1. Quelle est la tradition de votre Prov. dans le service du clergd?
Queues formes a-t-71 eu et queues formes sont conservees?
Le service du clergc est considers comme un ministerc
important, depuis les origines des Prov. pour 27 d'entrc cues,
et tine dizainc d'elles lc regardent comme le ministers priori-
taire. En regle generals it se concretise dans la formation donnec
dans Ics Seminaires, petits ct grands. Cependant on trouve
d'autres formes que nous 6numerons en tenant compte do 1'im-
portance donnee par les Prov.:
- rctraites au clergc,
- retraites des seminaristcs ct des ordinands,
divers services clue 1'on pourrait appeler formation per-
manente,
direction spirituelle dans les seminaires diriges par d'au-
tres pretres.
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2. Ce qui a disparu el ce qui reste de celte tradition.
Une quinzaine do Prov. repondent avec tristesse: "il n'en
reste rien". Pour quelques Prov. la crise a commence a la fin
du siecle passe, pour d'autres avec la guerre de 1914; la majority
a abandonne cc ministere, en partie ou en totalite, Bans Ics
annecs qui ont precede ou suivi Vat. II.
La perte la plus notable se situe dans la direction des Semi-
naires, tandis quc Ics autrcs formes du service, meme en dimi-
nution, n'ont pas autant souffert. 11 faut signaler que la CM
a travers le monde, a du changer son attitude: quand it a fallu
abandonner la direction prenant une fonction d'aide et de col-
laboration. On trouve de multiples cas interessants d'evolution:
du Grand Seminaires a une Residence pour les candidate au
sacerdoce, passage en Seminaire pour la CM-1 et pour le clerge.
En d'autres cas oii s'est fait sentir la necessite a cause de 1'evo-
lution des seminaires, certains de nos confreres sont devenus
enseignants en divers Instituts de Philosophic et de Theologie,
meme invites a collaborer a la formation du clerge orthodoxe.
a) La Province dirige-t-elle encore des seminaires?
Si nous noun tenons aux rsponses donnees, la CM dirige
encore I I Brands seminaires et 8 petits, a quoi on pent ajouter
la direction d'un pre-ssminaire.
b) Contribue-l-elle par certains de ses membres a la direction de
seminaires diocesains? 1)e quelle maniere?
Dans pas mal de Prov. on trouve tin ou plusieurs confreres
qui participerit a la formation des seminaristes soit comme pro-
fesseurs, snit comme directeurs spirituels ou confesseurs. De plus,
en 6 Prov. des confreres enscigncnt dans des Instituts de Theo-
logic Oil de Philosophic interdiocesains, frequentss par des semi-
naristcs et des laIcs.
c) La Province a-t-elle une maison pour les exercises au clerge?
Seulement clans deux Prov. et on remarque qu'elles sont
peu frsquentses.
d) Combien la Prot,. a-t-elle donne de retraites en 1981?
Presque aucune retraite dans nos maisons. Dans 5 Prov.
certains confreres ont preche les exercises hors de nos maisons.
Vans 5 Prov. on pane de cc ministere realise personnellement
par des confreres sans quc cola puisse titre considers comme
ministere de la Prov.
e) Autres activites organisees pour le service du clerge.
On trouve ici toute one serie de services qui generalement
n'ont pas etc organises par la Prov. mais oflerts par elle: reu-
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nions mensuelles du clerge, animation pastorale , etroite colla-
boration apostolique , tours de formation permanente , attention
spirituelle portee aux pretres, collaboration a la formation des
jeunes pretres , participation a la pastorale des vocations du
clerge.
3. (l)ushes peuvent etre les causes d'une eaentuelle decadence de ce
niinisti're ?
Voici les causes signalecs avec la plus grande frequence:
• la crise des vocations qui empeche tout groupe de semi-
naristes
• le nouveau systeme du ssminaire qui en de nombreuses
regions sc reduit a une simple residence tandis que les
semirraristes suivent les tours a l'Universite ou dans des
Instituts;
• l'accroissement qualitatif des eglises locales qui out leers
propres formatcurs;
• de la part de la CAI, desa rroi et vieillissement du personnel.
A cela it fact ajoruer, dc la part de la CM, Ic manque
dc specialisation ct d'adaptation a Vat. 11 clans pas mal de Prov.
A un moindre degre, la preference pour les missions et pour
les pauvres, comme la diminution de 1'enthousiasme des jeunes
pour un ministcrc qui n'offie pas joics immediates.
Un petit nombre de Prov. signale l'alcrgic que provoquent
les grander institutions qui depersonnaliscnt, la securite et le
confort que l'on trouvc dans certains seminaires a l'encontre
des valcurs evangeliques, la divcrsits des points de vue dans la
Prov. stir la signification du service du clerge.
Une Prov. signale le manque d'orientation claire, taut du
cote de la Hierarchic que du cote do la C%4, a quoi pourrait
se refercr le service du clerge et de plus la mesentente de la
Prov. avec l'Eveque par rapport aux lignes de fond de la for-
mation. Aussi l'idee que pour le clcrge diocesain nous sommes
des "strangers".
Comme causes particulieres signalons: la guerre do 1914 qui
a oblige au depart de beaucoup de formatcurs fi•ancais qui
travaillaient hors de leur patrie; les revolutions qui out oblige a
la ferrncture des seminaires de deux pays; dans une de ces Prov.
Us ont choisi les paroisses. Allusion aussi a la multiplication des
paroissses dans une Prov. qui n'a plus de seminaires.
Pour cc qui regards les cxcrcices pour IC clerge, tine Prov.
fait remarquer que nous n'avons pas de maisons specialisees
pour cc ministcrc.
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4. Que demande aujourd'hui le clergi local de nous la oie nous sommes?
En quclques reponses on trouve: "rien" ou "quasi rien",
mais le plus souvent cc que is clerge attend de nous c'est tine
attitude de collaboration et d'attention pour l'aider dans les
bcsoins spiritucls et pastoraux.
En quclques cas on pane de cc qui touche notre collaboration
dans les rnouvements do laics (au plan diocesain ou paroissial),
parce que cela exige sacrifice et disponibilite pour les confessions
et la direction spirituelle, pour donner les exercises, collaborer
a la formation permanents et rcnouvcler la paroisse par Ic moyen
des missions.
Notre collaboration pastorale, dit tine Prov., doit etre sclon
le charisme vincentien. Scion tine autre, l'Eveque demande de
nous: tine doctrine sure, la maturite affective, ]'amour de l'orai-
son, Ic desir de saintete, ]'amour des fidclcs, la docilite au
Pasteur.
Pretres et seminaristes attendent: ]'attention en tant que
personncs, la competence, la comprehension, l'amitie et I'amour
de Dicii.
5. Ce qui se fait pour redonner force a ce ministere, quant a
a) la renovation des formes et du contenu?
Cc qui revient le plus souvent: la participation a des sours
de rcnouveau, la revision constante a la lumiere des necessites
et des experiences, ]'assistance aux reunions diocesaines et natio-
nales en lien avec les programmes de formation, ct meme la
participation aux rencontres des Conferences episcopales.
Unc Prov. a mis en place un Secretariat prov. pour le ser-
vice du clerge ou sont studies regulicrement les documents des
Assemblees prov. Unc autre rappelle la necessite de motiver les
jeunes sur cc ministere pendant le temps de formation.
b) Preparation du personnel qui travaille ou est appele a travailler
dans ce ministere.
Pas mal de Prov. reconnaissent qu'elles ne donnent aucune
formation specials. Ccrtaines incluent setts preparation dans le
plan de la formation permanents. Ccrtaines font ]'effort d'en-
voyer certains confreres etudier Is l'etranger. Une d'cllles, touts
jeune prov., tient a avoir regulierement deux confreres qui
fasscnt des etudes speciales.
6. La frmation de nos Seminaristes el de nos Etudiants tient-elle compte
de la preparation a ce ministere?
Beaucoup de Prov. n'ont pas repondu a cette demands.
Qrelqucs ones disent qu'on ne tient pas compte dc cola dans la
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formation ou alors tres indirectement. En certaines on fait tine
certaine preparation, Bien qu'une d'elles signale qu'on tient
davantage compte de I'evangclisation des pauvres Bens des
champs.
Dans une Prov. (Colombic) les Etudiants doivent faire tin
an de magistCre dans l'un des scminaires, avant l'ordination.
7. En plus des oeuvres qui touchent direclement fa formation du clergi
y a-t-il d'autresformes de relation et de collaboration avec le clergd,
au plait de l'apostolat et sur d'autres plans?
Cc qui revicnt le plus Irequemment: la collaboration au
plan pastoral avec notre proprc style de vie (humilite, douccur),
amitie manifestee dans I'accueil comme dans le besoin, partici-
pation aux rencontres du clerge, collaboration au niveau de la
zone, du diocese et du pays; hospitalite.
OpportunitCs des contacts personnels: evangelisation mis-
sionnaire prolengec, attention et accueil dans nos maisons et
lieux de culte, collaboration a 1'enseignemcnt-formation.
Les prctres desirent que nous soyons des compagnons qui
s'interessent a eux; nous devons les orienter plus par I'exemplc
que par la parole a s'engagcr au service des pauvres. Suggestion
d'unc Prov.: clue nous accueillons dans nos maisons Ies semina-
ristes durant Ieur annee de pastorale.
8. Indiyuez certaines experiences inliressantes de l'aide au clergi.
accucil du clerge dans les circonstances difficiles (Mo-
zambi(lue),
insertion darts les cquipcs pastorales (Equatcur),
seminaristes diocesains daps notrc seminaire (Argentine),
bureau pour les services pastoraux (Porto Rico),
faire revivrc la Fraternite Sacerdotalc Missionnaire (Ma-
drid),
experience do Soteserrano ( Salamanquc).
11. SE SIBILITE de la I'liOf'1NCE
1. Comment la Prov. perfoil-elle aujourd'hui le service du clergi?
A peu pros la moitie des reponses (une douzaine) reflCte le
grand interCt des Prov. pour cc ministcrc. Une Prov. pence que
ccla "pourrait revitaliser notrc idcntitc do congregation dans le
pays" (Equatcur). L'autre moitie des Prov. qui ont rcpondu
disent qu'il n'existe en elles aucune sensibilite ou trCs pcu pour
cc genre do ministcrc , et cela parce que rich n 'a existe dans la
Prov. A cc niveau ou bien parce que l'on pense que la presence
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de la CM dans cc ministere est terminee pour diverses causes
historiques parmi lesquelles la plus importante, dit-on, est que
le clerge dioccsain est maintenant pret a prendre ses propres
responsabilites sur cc point.
3. Les jeunes sont-ils attires par ce ministere?
Par rapport a la sensibilite des jeunes confreres, 6 Prov.
seulement pensent que lc service du clerge a une certaine attrac-
tion; 14 Prov. disent expliciternent que le service du clerge n'entre
pour Tien dans l'horizon pastoral de l'avcnir.
III. - ORIENTATION de noire SERVICE du CLERCE
1. L'aide que nous pouvons apporter au clerge, sous ses diverses formes,
tend-elle surtout a le provoquer "a exciter en eux le desir de realiser
l'option de l'Eglise en faveur des pauvres"?
Peu de Prov. se sont exprimees sur cc point (8) ; elles disent
1'existence d'une orientation par rapport au desir " implendi..."
Une Prov. aflirme, cependant, que "certains confreres pensent
que la formation du clcrgc porte en elle-meme sa fin; it n'y
a nul besoin de la justifier par le critere du service des pauvres".
I V. - PERS'PECTI VES de RENO 1:A TIO A'
1. La Prov. a-t-elle des possibilites de s'inserer dans le travail de
l'Eglise locale?
Selon 10 Prov. ces possibilites d'insertion interviennent d'une
facon ou de l'autrc dans le programme de la promotion des
vocations des Eglises locales.
Six Prov. out une participation scion on mode d'intervention
dans la formation permanente du clerge. Une Prov. dit: "noes
avons des idees et des rcves (stir le sujet de la formation per-
manente), mail le diocese lcs realise avec ses propres moyens".
Une autre, "si nous avions on plan (pour le diocese), it serait
bien requ".
En 6 Prov. settlement apparait une certaine activite en lien
avec la formation des diacres permanents; 13 Prov. mentionnent
one certaine intervention dans la formation des cateclristes,
2. Si vous avez des experiences sur ce point, indiquez-en quelques unes
des plus interessanles.
- Promotion des vocations a Popayan et Facatativa (Co-
lombic).
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- Oeuvre diocesaine de catechese (Porto Rico).
- Formation dc catechistcs et dc leaders (Venezuela).
V. - FORMA ION des AGENTS LAICS de la PASTORALE
1. La Prov. a- t-elle la possibilite d'un travail de formation de laics
agents de la pastorale , avec orientation vincentienne
Au niveau paroissial on travaillc pour former "un laicat
responsable" qui collabore a touter les activites paroissiales.
Pour cela it y a un effort pour trouver et former:
- des leaders des communautes,
- des collaboratcurs pour 1'administration paroissiale,
- des catcchistes.
C'est la le travail ordinaire et necessaire de toute pastorale
paroissiale . On trouve aussi la collaboration de certains confreres
clans les Instituts de l'Eglise locale pour la formation pastorale
et theologiquc des laIcs.
Pour cc qui regarde la formation des laics sur l'aspect
vincentien , on note la constitution et l'animation (egalement au
niveau diocesain et national ) des groupes vinccnticns tradition-
nels aver esprit et orientations nouveaux . A ces equipes est
confiee aussi une partie de l'animation pastorale des paroisses;
cependant , remarque un Visiteur , cela manque tin peu de crea-
tivite au niveau prov. comme aussi de preparation adequate.
2. Collaboration et engagement de la Proc. dans la formation des
laIcs qui doivent travailler en etroile collaboration avec les pretres
pour la creation de communautes chretiennes authentiques.
Sur le plan de la formation de "ministres laics" pour la
communaute chretienne, l'engagement est moindre:
- en general les Eveques reservent a l'Eglise locale cette
charge ct parfois regardent avec mefiance les activites
des autres;
- cependant quelques Eveques sollicitent notre collaboration
pour la formation des diacres permanents et de ministres
laics;
- en certaines paroisses, se fait la formation
• do ministres extraordinaires de 1'l,ucharistie,
• de delegues a la Predication,
• de presidents des assemblees liturgiques pour les quarticrs
pauvres,
• do rcsponsables des communautes locales ou de base.
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La coordination dc ces charges, en certains endroits, se fait
dans un seminaire on une Ecole Apostolique.
3. Pouvez-vous signaler, a propos de ce champ d'aclion, quelque expe-
rience interessante?
- Cours permanents de formation pour laics (Equatcur),
- grouper d'evangelisation (Argentine),
formation de presidents d'assemblee a Ste. Rose de Lima
(Republique Dominicainc) Porto Rico,
- cours pour formation des laIcs (Venezuela),
programme Alfa (Toulouse),
comrnunautes neo-catechumen ales, en divers pays,
- centre polyvalent de formation (Madagascar).
REFLEXIONS
DE LA COMMISSION PREPARATOIRE
I. -- A PR(-)POS DES \IISSI()\S POPULAIRES
De la lecture attentive des reponses au Questionnaire ressortent des
elements positifs sur to valeur et le sens que les Prov . attribuent au
ministere des missions populaires comme element qui caracterise et realise
la vocation vincentienne . Ces elements constituent un signe de l'effort pour
donner nouvelle vie a cette activite pastorale originate et en meme temps
fondamentale de "la Petite Compagnie".
Dans les reponses apparaissent aussi des elements qui appellent a
un plus grand approfondissement par le moyen de la reflexion et de l'etude
personnelle et communautaire , de maniere a arriver a plus de clarte daps
les principes et les realisations praliques . La Commission se permet de
suggerer une etude particuliere sur les points suivants:
1. - LE CONCEPT D'EVANGELISATION
La comprehension exacte du mot evangelisation pourra nous aider a
mieux voir comment, tout en evaigelisant se realise noire vocation qui
consiste dans la marche it la suite du Christ Evangelisateur des pauvres.
Cette mission confiee par le Christ it son Eglise est pour la CM « sa
joie et sa vocation propre ... son identiti la plus profonde» (EN 14; C&S
10). It s'agit de retire et de mediter les paroles de l'Exhortation Evangelii
Nuntiandi de Paul VI of le Pape prisente le concept, le contenu, to
finalite de l'evangelisation: elles nous aident a mieux comprendre les
affirmations de nos Constitutions et Slatuts et donnent un nouvel elan a
l'effort renouvele de l'evangelisation de la CM.
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En tout premier lieu, l'exemple du Christ, premier evangelisateur,
qui presence l'annonce du Royaume de Dieu comme la nouvelle du Salut
liberateur . Celle mission implique une predication incessanle qui demande
sacrifice et don de soi accompagne des "signes" qui montrent l'avene-
ment du Royaume. La resultat est la creation d'une canmunaute evangelisee
et evangelisatrice (cf. EN 6, 12).
Cette mission du Christ devient la mission propre de l'Eglise qui
evangelise lorsque "par la seule force divine du message qu'elle proclame,
elle appelle a In conversion tout ensemble , personnelle et collective, les
activiles oh Pon est engage, la vie el les milieux conerels" (EN 18).
Cela se realise non seulement par le temoignage mais aussi par l'annonce
de la Bonne Nouvelle dont le but est d'amener les hommes a une adhesion
vitale et communautaire du message, par l'adhesion a l'Eglise et l'accep-
tation des sacrements et l'engagement daps l'apostolat (cf. EN, 14-15,
19-24).
Par consequent , l'evangelisation est un engagement qui tie peut etre
r'duit a quelques aspects, comme cela a ete le cas parfois. C'est une
realite "riche , complete , dynamique " el la priver de certains de ses ele-
ments c'est In ruiner (EN 17).
Il y a des enseignements du alagistere que nous devons tenir comme
documents de base pour e'clairer noire ministere pastoral daps le concret
el days ce qui nous est propre pour definir la "mission".
2. - LE CONCEPT DE MISSION
Les observations precedentes sur l'evangelisation ant un rapport ne-
cessaire avec le concept de mission. Celle-ci, dans la tradition vincen-
tienne, a to:fours ete consideree comme une activ°ite evangelisatrice dont
le but est de crier et de faire croitre une communauti chretienne.
Cependant, Landis que dans le passe le mot "mission" avail une
signification assez homogene, les reponses au Questionnaire font apparaitre
que le mime mot recouvre des realites fort diverses:
- la mission, traditionnelle ou renouvelie , de deux ou trois semaines,
- les ,formes de renouvellements qui se diversfent fortement de la
predication traditionnelle qu'il fallait renover (neuvaines , semaines,
triduums, retraites, etc.),
- le soin conlinu el organise pour des groupes particuliers (ouvriers,
migrants, gitanes, prisonniers, etc.),
- l'evangelisation prolongee (plusieurs mois ) d'une zone avec resi-
dence sur place, par le moyen du catechisme, l'attention aux
paurr s, les celebrations lilurgiques...,
- les formes prolongees de catechise systematique ( comme par exem-
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pie dons tin sanctuaire ) pour des groupes particuliers ou pour la
masse,
la responsabilite d'une paroisse, pendant quelques annies pour la
teener a une plus grande maturite dans la foi,
la paroisse-mission (dans ses diverses formes) avec l'erngagement
de l'evarngelisation continue de la part de la Communaute, over
cependanl un projet de laisser la paroisse an temps vonlu ; cela
ne se rapporle seulement aux territoires de la mission "ad genies".
attention parliculiere aux pauvres daps une oeuvre particulie're.
It faut aussi noter que to mission, en taut que concept generique,
n'est pas une oeuvre exclusivement vincentienne qui par elle-meme cons-
tituerait tin engagement specifzque des vincentiens. Ceux-ci doivent done
redecouvrir, dons la ligne authentique de la tradition tout ce qui pent
amener a des engagements vincentiens en tart que membres de la Cili.
Il ne suffil pas d'aroir une technique, it y faut un esprit et une maniere
de la realiser.
A cette condition seulement nous participerons authentiquement an
travail d'e,wn,relisation de l'Eglise par ce qui est expression speejque de
none t n^ati„z+.
3. - CO14 TEND ET IIE5S.AGE DE LA MISSION
L'eclairage du concept de mission amen a considerer l'exactitude de
son contenu et a defznir le message de la mission.
Pour St. Vincent comme pour ses premiers compagnons, la mission
c'est essentiellement to renovation de la vie chrelienne d'une cmmunaute,
par la participation aux sacrements, comme renovation de la vie de la
grace. C'est la le concept et la pratique qui, avec peu de variations, a
eu tours jusque dans la seconde moitie du XXe siecle.
Une restauration efficace de la mission ne pent se separer du renou-
vellement du contenu. On pent donner une ligne directrice (encore qu'
elle .soft de caractere general et qu'il faudra l'adapter scion les situations
pastorales propres a chaque cmmunaute et a chaque lieu) a partir de
ce que Paul VI signale comma l'essentiel du contenu de l'evangelisation:
le temoignage d'amour du Pere manifesto dons le salut opere par le
Christ comme signe d'esperance, message qui Arend toute la vie, et amene
a la totale liberation de l'homme (ef: EN 26-30).
La diversile du contenu selon les divers types de mission, telle qu'on
la decouvre a tracers les reponses, marque une volonte de renovation, surtout
dans l'enrichissement de la mission, sans exiger une uniformite totale qui
serait inacceptable.
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4. - MISSION ET PROMOTION H('.lI_II.VE
(ire des tendances de la spiritualite et de la predication dans le
passe a propos de la vie ecclesiale ordinaire, a ete la distinction entre le
materiel el le .spirituel, entre le corps et I'i me, entre le temporel et l'eter-
nile. Dans cette ffon de faire, it revenail a I'Eglise de prendre en
charge le spirituel, fame, l'eternite. Pour le reste elle s'y interessait de
fafon Iris secondaire, sauf pour ce qui regardait la pratique de la charite.
Pour St. Vincent, le concept d'evangelisation el donc la realile de
la mission, Arend l'homme dans sa totaliti avec le disir de vivre I'Evan-
gile comme realisation pleniere de soi-mime et du Royaume de Dieu.
F:lle est caractiristique la parole de St. Vincent dans la conference du
6-1?-1658: "s'il s'en lrouve Parini nous qui peasant qu'ils sont a la
mission pour evangeliser les pauvres et non pour les soulager, pour reme-
dier a leurs besoins spirituels el non aux temporels, je reponds que nous
les devons assister et faire asssisler en toutes les maniires, par nous et
par autrui ... Faire vela c'est ivangiliser par paroles et par oeuvres, el
c'esl le plus parfait" (XII, 87-88), Dans les documents du Alagistere,
l'aspect de la promotion hum nine est indissolublement uni a l 'evangeli-
salion , comme une panic integrante.
C'est lb comme un a/ppel it revenir (sans nous faire fi du temps et
des situations) a la doctrine el a la pratique de nos commencements.
La Bulle de Fondation, comme l'histoire de nulre Fondateur el de la
Cornpagnie, ont uni Iris etroitement la predication et la fondation des
"charite's"; celles-ci etaient la consequence normale de l'inserlion des laws
dans la vie active de la communaute evangelisee qui devenait dans le
mime mouvement evangelisalrice.
Le choix des milieux les plus pauvres pour nos missions, l'attenlion
aux pauvres, comme realite de noire vocation, constituent des elements
positi f c. Nous ne devocs jamais separer les deux elements de I'evangeli-
salion: l'annoce de l'Evan;ile el les signes qui en marquenl la realisa-
tion. Mime dans les lieux oh la Societe moderne d'assistance croil avoir
oferl a l' homme tout ce qu'il Taut pour que chacun ail droit a se realiser,
it reste toujours un champ waste qui peat itre couvert settlement par les
communautis d'Eglise. C'esl aux laics a s'engager sur ce point, comme
fruit de la mission, selon leur ministere propre.
5. - LA FORa1.I TION DU .l!1SSIO;V.V,IIRE
Tout effort pour renouveler la mission amine a la renovation du
missionnaire . Plusieurs Prov. font percevoir cel effort; sans doute aucun,
on voit que la renovation ( mime au niveau de la formation), au moins
ce qui en est dit, va son chemin.
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Le vraie formation dolt titre sagement guidfe et dosee entre la lhrorie
et la pratique , ainsi que le disenl les Constitutions et Statuls (116, 4;
123, 2; 124, 2; 129, 2). Il faul favoriser cette renovation el pas
seulement en comptant sur la bonne volonte de chacun; celle-ci s'inscril
dans le cadre plus complet de la formation permanente et dans les diverses
formes qu'exigent les situations concretes.
Sans doute aucun , foul doit contribuer a maintenir vive celle sensi-
bilite spirituelle de l'apoire qui le fail evangelisaleur vincentien , incarne
dans la situation concrete oh it vin.
Et pour alter plus loin, voici quelques interrogations dont le but est
de stimuler une rfflexion personnelle et communautaire comme aussi d'mne-
ner par la suite a des echanges:
1, a) Avons-noes snliisamment approfundi la doctrine de Paul
V1 d'Evangclii Nuntiandi, it propos de 1'evangelisation
dans l'Eglisc aujourd'hui?
b) Avons-nous reflechi, en communaute, sur la manierc
d'appliquer ces directives a la renovation do la mission
pour (Iu'elle reste vraiment vincentienne?
2, a) Quelles pourraicnt titre certaines notes caracteristi(I ties
de la mission vincenticnnc, tenant comptc de notrc tra-
dition, chi concept de la mission et des orientations
donnecs par le magistc rc aujourd'hui?
b) Les formes d'evangelisation, telles qu'elles ressortent des
reponses an Questionnaire repondent-elles vraiment an
concept de mission selon St. Vincent?
c) Sans nier la valeur vincenticnnc de certaines des formes
de l'activite cvangelisatrice pour les pauvres, ne faudrait-
il pas employer unc terminologic moins equivoque pour
en parlor?
d) Meme dans le territoirc de la mission "ad gentcs", ne
peat-on pas regarder la mission comme un moycn de
renouvellement et d'approfiondisscment de la foi do la
communaute chretienne en route vcrs l'evangelisation?
3, a) Est-il possible et opportun de donner une base commune
pour le contenu de la mission vincentienne, laissant tune
determination concrete aux divers groupes en accord
avcc lcs lieux ct la situation humainc et religieuse, les
temps et les phases do la mission, scion les resultats
immcdiats on lointains que se propose la mission?
b) Quel est le rythme de renovation du contenu de la mis-
sion , surtout an niveau communautaire (equipes des
missionnaires , conseils domestiques et provinciaux , assem-
blees provinciales) ?
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4. - Comment arriver a ce que la preoccupation de la promotion
ltumainc comme partie integrante de 1'evangelisation,
a) amcne an choix du lieu de la mission,
h) puisse favoriser la permanence comme fruit et engage-
ment de la communaute pour que celle-ci sc convertisse
a son tour en communaute evangelisatrice?
5. - Comment promouvoir unc meilleure formation et la reno-
vation des missionnaires de faron que le ministere dc la
mission soit efficace : qu'il redecouvre la realisation de notre
vocation et offre unc veritable evangelisation aux commu-
nautes chrctiennes?
II. - SUR LE SERVICE DU CLERGE
Le service du clerge est present dans l'histoire de la plupart des
Prov. et dans certaines sous la forme principalement de la formation du
clerge dans les Seminaires. Ce ministere a disparu dans certaines Pro-
vinces pour des causes diverses. Certaines de ces causes sont diles dans
la synthese des reponses au questionnaire de la Commission.
Par rapport n celte forme du service du clerge et des autres possi-
hilites on pourrait se poser quelques questions pour essayer de mettre en
relief le caractere v incentien que doivent avoir nos ministeres en lien
avec le clerge.
1. - Existe-t-il entre nous une conscience vive dc recherche de
l'esprit du clerge diocesain dans la ligne du caractere seculier
de notre vocation, clue St. Vincent a traduit dans cette
phrase oh it declare que "nous appartenons a la religion
de Saint Pierre" (XII, 376)?
2. - Notre travail de formation dans les seminaires (ors cela
existe) vise-t-il a creer chef les futurs pretres une sensihilite
en rapport avec 1'evangelisation des pauvres? (cf. XIII,
128, art. 1 du RCglement des membres de ]a Conference
des mardis).
3. - La communaute recherche-t-elle avec interet d'autres formes
de relation avec le clerge, tcllcs quc retraites, aide spirituelle
en general, formation continue, collaboration pastorale, ami-
tie, hospitalite... ?
4.-- Nos relations de formation et de collaboration avec le clerge
sont-elles caracterisees par tin certain style vincentien de
douceur, d'humilite, d'obeissance it la Hierarchie?
Dans les reponses des Prov. it n y a que quelques idees qui se rap-
portent a ces demandes. Cela est dil au fait que la Commission ne les
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a pas eu devant les yeux en faisant le Questionnaire. C'est pour cela
que ces demandes sous paraissent encore plus utiles a etudier pour la
rencontre de BOGOTA.
III. - SUR LA FORMATIO N 1)1:S LAI(.:S
Les Constitutions de 1980 (art. 1, 3e) parmi les modalites pour
atteindre la fin de la CM, parlent de l'aide au clergi et ajoutent l'enga-
gement a la formation des laics pour les amener "a une participation
plus forte a l'ivangelisation des pauares".
C'est la une perspective nouvelle qui elargit noire enga ement tradi-
tio nel "ad cleri disciplinam" et repond a l'evolution de in thiologie et
de to pastorale.
Ce qui est demandi en premier lieu des lairs c'est ce qui louche a la
pastorale ordinaire de In paroisse et des missions, a saaoir, former ran
laical responsable capable de collaborer a loute to pastorale de la com-
munaule chretienne. Presque toutes les Provinces, selon les reponses don-
nees, s'adonnent a ce travail.
Mais le lexte et l'esprit des Constitutions visent a u. travail plus
engage et plus qualifii, comme est la formation des lairs pour un minis-
tere. Or peu de reponses indiquent que l'on a cornpris ainsi le problime.
Il s'agit d'un aspect fort interessant et fart important de la thiologie
et de la pastorale moderne, aver la volonti de rechercher de nouveaux
engagements dans ce ministire de l'Eolise. En efet, en plus du ministire
ordonne, fruit d'un sacrement, it y a d'autres ministires qui naissent du
sacerdoce baptismal pour chaque chretien, scion ses charismes personnels.
Ces nninistires, qu'ils soienl inslitues, c'est-a-dire reconnus et crnjies par
le canal d 'un acte liturgique, on pas, ne sont pas la comme suppliance
au manque de minssires ordornnes. Its constituent l'expiressio. de to parti-
cipation des lairs, a travers to variete des dons de l'Esprit, pour la
fondation et l'accroissement de l'Eglise mime; c'est la une manifestation
de la vitalite d'une Eglise.
Ces ministires lairs sont pour mutes les Eglises, celles des pays de
missions comme celles ou to chretiente' est etablie.
Sur ce point on pourrait se demander:
1. - Quelle conscience aeons-noun de la recherche de la thcolo-
gie des ministcres dans I'F.glise d'aujourd'hui et comment
nous cngagcons-noun clans la formation do ccs ministres?
2. - Quelle aide peut apportcr la C\1 dans les territoires de
missions comme dans les pays de chretiente pour la prepa-
ration des ministres lairs?
3. - La CNI se preoccupe-t-elle de susciter dc tels minssires dans
nos paroisscs comme Bans les missions parmi les lairs en-




ST. VINCENT 'S SIGNATURE IN OUR REVISED
C.M. CONSTITUTIONS 1980
Jesus Ala. CAVAN-VA, C.M.
1. During four centuries the Congregation founded by
St. Vincent de Paul recognized no other Constitutions than the
COMMON RULES (C.R.) written by the Iloly Pounder himself
under the guidance of the Divine Spirit , as the Saint acknowl-
edges in spite of his humility . It was only in 1953 when this
fundamental law of the Congregation was revised for the first
time to adapt it to the demands of the Code of Canon Law
(promulgated in 1917 ); and Pope Pius XII deigned to approve
and confirm it with the sanction of his apostolic authority.
When Vatican II (in Perfectae Garitatis, Oct. 28, 1965) and
Paul VI ( in Ecclesiae Sanctae , Aug. 6, 1966) demanded that all
"Constitutions be properly revised and brought into line with
conciliar documents" (PC. 3), and that a General Chapter
(Assembly) "be summoned within two or three years, with the
right to alter temporarily certain prescriptions of the Consti-
tutions by way of experiment , provided that the purpose , nature
and character of the Institute be safeguarded" (ES. 3,6), the
Congregation of the Mission gathered its Extraordinary Assembly
for that aim, in 1968-1969, and drafted the first experimental
Constitutions and Statutes that were to prepare the ground fin-
the definitive revision.
In accordance with the provisions of the Church (ES. 6)
the experimental Constitutions of 1968 -69 were thoroughly re-
studied in the next 35th General Assembly of 1974, and they
were given a further last prolongation until the next ordinary
Assembly of 1980. Apparently everything has been done con-
ducive to accomplish the desired renewal and adaptation of our
Constitutions as the times demanded.
And yet when we read and peruse the revised Constitutions
of 1954, 1969, 1974 and even the last definitive revision of 1980
we cannot help but miss the aroma of holiness that transpires
through the pages of the COMMON RULES; the perfume
and fragrance of a saint who wrote them "not as a work of
human ingenuity, but rather as something that comes from the
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Divine Spirit" (C.R., Introd.). In the revised Constitutions we
find the measured language of laws, the terse style of a Code,
worthy of all attention and obeissance, sacred and respectable
indeed, but without that unction of evangelical simplicity that
rendered every article of the C.R. so edifying and venerable.
2. Nevertheless, there is something in our final 1980 Cons-
titutions that should inspire and call for, not only our respect,
but even our veneration towards them. A1'e find in them, as
if it were, the very signature or it fingerprint of St. Vincent do
Paul. And this can be noticed just at the beginning, in article
1 of Part I of the revised 1980 Constitutions, like the name
VINCENT DE PAUL was written at the letterhead of his
Introduction to the C.R.
We need not call upon an NBI documents examiner or an
expert in handwriting identification to detect the authentic sig-
nature of the saint or to interpret the curves of his fingerprint.
It will be enough for us to recall here the full story of that
article I, Part I, with all its ups and downs, until its final peripe-
teia or sudden and unexpected reversal of circumstances at the
end of its rough journey.
3. Article 1 of Part I in the 1980 Constitutions deals on
the ENI) of the C.M. Such was also Article 1 of Chapter I
in the COMMON RU L1.S. Everybody knows and admits
without discussion the ancient adage: "It is proper of a wise man
to act for some end" (Sapientis est propter finem operari). Once, that
famous Diogenes, "the cynic" philosopher, fixed up at this tent's
door this poster; "Wisdom for sale here"; and when someone
offered him some coins to buy wisdom, he just gave this answer:
"In all things, look for the end!" (In omnibus respice finem!).
The end or purpose of a Congregation is certainly the
basic or key issue that determines all the rest: its nature, activ-
ities, membership, organization, etc. That is why Vatican it
(in PC. 2, b; and ES. 12, a) strictly demanded that in every
Congregation "the Founder proper aims or ends be recognized and
preserved" faithfully, without any change.
The COMMON RULES, at first sight, seemed rather
ambiguous or confusing in their Art. 1, Ch. I, on the END of
the C.M. They speak in the singular (about the END„ and
yet they point out three ENDS. However, this ambiguity is
merely apparent. The C.K. in Chapter II, article 18 explicitly
affirm that "the C.M. has sprung up in the Church of God,
for this end, to procure the .salvation of souls, specially of the poor";
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and in the Introductory Letter, the C.R. openly declare that
Vincentians << have been called Jrothe continuation of Christ's
mission, which consisted principally in the evangelization of the poor".
And in the questionable Art. 1, Ch. I, itself the C.R. say that
"the C.M. desires to imitate Christ, both in His virtues and in
His works for the salvation of the neighbor". Hence, obviously,
according to these texts of the C.R., the ultimate END of the
C.M. is to imitate Christ, in His mission to procure the salvation of
souls, principally in the evangelization of the poor, both b) His virtues
and by His works.
And to achieve rightly this ultimate END and holy purpose
-continue the C.R., I, 1- "it is convenient that the C.M. employ
similar means" (as those used by Our Lord) ; and so, its prox-
imate ENDS (or means to attain the ultimate END) arc: "1) to
practice the virtues taught by the Sovereign Master; 2) to preach
the gospel to the poor; 3) to help ecclesiastics in acquiring the
knowledge and virtues necessary".
Such then is the mind of St. Vincent in the C.R., I, 1.
The C.M. has one ultimate END or holy purpose: " to imitate
Christ in His mission of evangelizing the poor, which He fulfilled,
first, by the perfect practice of every kind of virtue, and then
by preaching the gospel and instructing his Apostles and disci-
ples." And to achieve this ultimate ENI), the C.M. should "em-
ploy similar means" which accordingly becomes its proximate
ENDS or objectives to be pursued: "I) strive of one's own
perfection; 2) preach the gospel to the poor; 3) educate the
clergy".
4. Unfortunately this simple idea of St. Vincent, perhaps
not so clearly delineated in the C.R., was not immediately
grasped by many Vincentians when they were set to undertake
the first revision ordered by Vatican II. We may well remember
how many of the Delegates at the General Assembly of 1968-
1969, prompted by the best intentions to update our "little
Company" and urged by the so-called "signs of the times"
(pastoral designs of Vatican II, evangelization and human pro-
motion of the poor, the Church of the poor, etc.) insisted to
stress that the C.M. should aim only at the « evangelization of
the poor" (following its motto: "Evangclizarc pauperibus misit
Mc"), and they could easily find among the volumes of St.
Vincent,, Conferences, Letters, etc. one or other quotation, which
taken out of context, could support their contention. And many
were opposed to include other ends, particularly that one upheld
by the C.R., as "the first": "to strive,for one's own perfection".
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It was alleged that such call for holiness - according to Va-
tican 11, Lumen Gentium, 40 - belongs already to all christians
(cf. illt. 5, 48). They did not realize that Vatican II, LG. 44,
had answered that objection when speaking of the "religious"
who are bound to strive for perfection "in a new and special
way", different from that of other Christians.
But precisely such answer became a fresh motive to reject
the inclusion of that first proximate objective of the C.R. among
the ends of our C.M. "We are not religious!" - was the battle-
cry. Our Founder did not like us to become religious! The
religious are, indeed, "in stain perfectionis acquirendae" (in a state
for acquiring perfection) ; but since we are not, nor should become,
religious, so we must not include that business of one's own per-
fection among the ends of our C.M. As can be noticed, these
Vincentians wished truly to remain faithful to St. Vincent's
original designs; but without realizing it, their position was
tantamount to sav: "St. Vincent did not had the acumen to
discern the contradiction found in his own words, at the C.R.
Ch. I, art. I". As a matter of fact, there was no contradiction
at all; since, although St. Vincent did not like us to become
"religious", in the canonical sense, certainly he wished us to
aim at the perfection of religious life; we were not to form a
"religious Institute" strictly speaking (with public vows), but
rather an "Institute of religious life" or a "society of common
life (community life.) without (public) vows", as the Code of
canon law calls its (cf. PC. 1).
5. The General Assembly of 1968-1969 was divided on
this basic issue of the C.M.'s END; some preferred to reduce
it to one, the evangelization of the poor, others, wished to keep
without alteration the three ends mentioned in C.R., Ch. I, art.
1. After long debates, a compromise solution was found in the
text approved by the Assembly. Article 1 attributes one END
to the holy Founder, and for the C.M. in Article 2 the C.R.,
Ch. I, art. I with its three ends, are simply quoted.
Art. I said: "Vincent de Paul chose to share in the mission
of Christ and of the Church, specially a it is for the evangeliza-
tion and assistance of the poor".
Then, Art. 2 added : "to fulfill these works, he established
the Congregation of the Mission, and gave it this end: "1) ...
2) ... 3) ..." (and here the exact text of C.R., Ch. I, art. 1
were quoted).
As a compromise solution it was the best that could be found
then and there to pacify the contending points of view; but it
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could not be entirely satisfactory, because the ambiguity still
remained: how many and which are, anyway, the ends of the
Congregation, one or three?
The field was left open to further discussions during the
following years. The reasonings mentioned above to favor the
omission of the first proximate objective given in C.R. ("striving
for one's own perfection") seemed to gain ground in the Prov-
inces. A certain blindness to capture the correct mind of St.
Vincent, and even a sort of "allergy" to the phrase itself "pro-
priae perfeclioni" (one's own perfection) was produced among
many sectors of the Congregation and spread far and wide, so
that such allergy came to prevail almost everywhere during the
span of 12 years (1968-1980) of studies and discussions for the
revision of Out- GOlIStltLltiOllS.
The following 35th General Assembly of 1974 did not find
any better solution to the mooted question than to leave untou-
ched the compromise solution of 1968 without "one jot or one
tittle" to improve if after 6 long years of reflection. Even the
Preparatory Commission for the 1980 General Assembly (C:PAG)
in its scholarly studies and investigations, seemed to be inclined
in favor of admitting one END only for the C.M., "the evan-
gelization of the poor", and nothing else!
Time was running short; the years were passing and no
new light was yet found to clear out the issue. As an immediate
preparation and a final chance for discussing it once more, the
Instrumentum Laboris (Instrument for work) for the Provincial
Assemblies all over the world to be held in 1979, was prepared
and forwarded by CPAG to all the Provinces of the Congre-
gation. 't'his sizeable work published in our official review
Vincentiana , 1978, n. 5 offered to the consideration of all Vin-
centians, a summary report of all the answers and opinions
from everywhere about the final revision of our Constitutions.
With respect to the END the C.M., three options were pre-
sented as the ones mostly favored by the majority of Provinces.
The First (probably the one favored by the greater majority,
including the CPAG) propounded one END only: the evangelization
of the poor, and nothing else.
The Second proposed also one END: "to follow Christ, ervan-
gelizing (who evangelized) the poor"; and as a consequence ("Proinde"),
three other Ends.
"1) to imitate in everything Christ, the evangclizer of the
poor;
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2) to take up the evangelization of the poor, as the
most important task;
3) to work diligently for the education of the clergy".
The Third option mentioned indeed the three ends of C.R., Ch.
I, art. 1, but practically brushing aside the first ("propriae
pcrfectioni studcre") since it was reduced to the mere accom-
plishment of the other two ends (evangelization of the poor,
and education of the clergy). Thus, for all practical purposes,
the "striving for one's own perfection" disappeared as a distinct
end, discernible from the others.
Obviously, from the above three options favored by the
majority, only the Second seemed to bring out the mind of St.
Vincent; and that is why it easily gained the approval of many
Provincial Assemblies; so that it alone could compete with the
First option in the final Documentum Laboris (Working Document)
prepared for the actual work of the 1980 General Assembly.
And yet, that Second option, in spite of its indisputable
merits, still did not reflect faithfully St. Vincent's mind. Its
first incontestable merit was the declaration that the END of
the C.M. is, not precisely the evangelization of the poor, as
the First option maintained, but rather "TO FOLLOW CHRIST
("sequela Christi" as PC. 2, a, assigns as "ultimate norm of the
religious life", even for "societies of common life without vows"
as our C.A9.); TO FOLLOW CHRIST, EVANGELIZING
(WHO EVANGELIZED) THE POOR". With these words,
the mind of St. Vincent who said "the C.I. desires to imitate
Christ, sent into the world to save mankind" (C.R., 1, 1),- "to
continue His mission, which consists mainly in the evangelization
of the poor" (C.R., Introd.); "the C.M. has sprung up to pro-
cure the salvation of souls, specially of the poor" (C.R., 11, 18) :
this mind of St. Vincent is faithfully expressed by the words:
TO FOLLOW CHRIST, WHO EVANGELIZED THE POOR.
Furthermore, this Second option has the merit of showing that
it is not self-contradictory to speak of one END, and at the
same time, to point out how this one END may unfold or open
out into three ends, consequent to it.
However, we repeat, this Second option does not reflect
accurately St. Vincent's mind when it says that Vincentians
should "imitate Christ, the euanoelicer of the poor" and "take up
the evangelization of the poor as the most important task". These
statements obviously refer to the actual work of preaching the
gospel, as the main thing we have to imitate frorn Christ and
to do as Vinccntians.
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St. Vincent did not say that . What he said is that we
ought to " imitate Christ both in His virtues and in the works
He performed for the salvation of the neighbor" (C.R., I, 1) ;
that we have "to continue Christ 's mission consisting mainly in
the evangelization of the poor" (C.R., Introd.), a mission He
fulfilled "firstly, when He practiced every kind of virtue, and
secondly, when He preached the Gospel to the poor, and gave His
Apostles and disciples the knowledge necessary for guiding the
people" (C.R., I, 1). And thus, "to follow or imitate Christ in
His mission of evangelizing the poor, we must employ similar
means for rightly achieving this holy purpose. Therefore, the ENI)
(or proximate objectives we must pursue) is: 1) to strive for
our own perfection, exerting every effort to practice the virtues
taught by our Sovereign Master; 2) to preach the gospel to
the poor; 3) to help ecclesiastics in acquiring the knowledge
and virtues necessary for their state" (C.R., 1, 1).
On the other hand , the Second option says that the one
END of following Christ , who evangelized the poor, unfolds or
opens out into three consequent ("proinde") ends; while what St.
Vine•i•nt tells us is thA t the three ends :u, „rrr, ,rr> means, ante-
re•dr„t to the one ultimot,• I:ND to he u hie•vcil.
And finally, we can notice that this Second option still suffers
the "allergy" for the word "propriae perfectioni " (one's own
perfection) used by St. Vincent , and carefully avoided here, as
if this language and vocabulary sanctioned by Christian tradition
and even by Vatican 11. were something obsolete and not accept-
able to modern ears . (cf. LG. 44, 45).
6. The reactions of all the Provinces to the three options
offered by the Instrumenttnrt Laboris (Instrument for work) were
sent to the CPAG in Rome for the final evaluation and drafting
of the Documentunt Laboris (Working Document) that was to be
used at the deliberations of the 1980 General Assembly.
In the Documentun: Laboris still the majority vote of the
Provinces was found favoring the First and the Second options
proposed in the In.strumentum Laboris, and in the same order as
they were proposed there . The First option was improved by
adding a few words: "The END of the C.M. is the evange-
lization of the poor, by means of missions and the formation of the
clergy"; anyhow , still one END only, amplified to include the
"formation of the clergy", and nothing else. The previous Third
option was eliminated from the Documentum Laboris.
- 142 -
Apparently, the most favored option with greater proba-
bility to gain final approval was the First option, specially now
that it has been improved to include the main apostolic minis-
tries of the Congregation; the Second option, on account of its
merits (mentioned above) had also good chances do obtain a
final victory.
Naturally speaking, one of these two options could be ex-
pected to be approved in the session hall for the definitive text
of our revised Constitutions. No other better option had been
found in twelve long years of' studies and discussions. Who
would dream, then, to come out at the last moment with a new
and more preferable option?
Thus, the "little Company" of St. Vincent was found at
the verge of approving its revised Constitutions with an inac-
curate and unfaithful declaration on the ENI) of the C.M.,
which according to Vatican II (PC. & ES., 10 C. cit.) was to
he preserved unchanged and intact as the Founder established
it. Things have gone a long way too far; in the natural course
of events, no one could expect at that last hour any radical
and total return to the mind and letter of the COMMION
IZ 1;1,E,S...
Such was apparently the situation when the General As-
sembly of 1980 was opened in Rome. And yet silently, quietly,
but surely and firmly, our holy Founder was really present in
that great and decisive 36th General Assembly gathered under
his watchful guidance. And through some providential means
--(.',od only knows how- he directed the minds of the Delegates
and gently moved their hearts, to discard both First and Second
options of the Documentum Laboris, and let them fall away to
give place to an entirely neu text , totally accurate and faithful to
the mind of St. Vincent, and to the letter of his COMMON
RULES. For the present writer, it is something so wonderful
and beyond expectation what happened in the session hall, that
the text finally and definitively approved may well appear as
the authentic signature and unmistakable fingerprint of St. Vin-
cent de Paul, stamped at the front lines of our revised Consti-
tutions of 1980.
7. Let us now examine closely this text , side by side with
the text of the COMMON RULES, to realize and admire their
total concordance and harmony.
a) St. Vincent 's COMMON RULES present this notable
characteristic : they take always Our Lord Jesus Christ as the
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Model we should take in everything. Every chapter of the C.R.
begins invariably with the example of Christ as the point of
reference for all the rules to be enjoined. For determining the
END of C.M., the C.R., Ch. I, art. I begin saying that Our
Lord's mission (He was "sent into the world") was "to save man-
kind", and to fulfill that mission He "began to do and to teach"
(Acts 1,1). Then the C.R. declare: "the C.M. desires "TO
IMITATE CHRIST THE LORI)" in what tie "performed for
the salvation of the neighbor", "when He perfectly reduced to
practice every kind of virtue, and when He preached the Gospel
to the poor, and gave His Apostles and disciples the knowledge
necessary for guiding the people".
This is exactly what our 1980 CONSTITUTIONS say in
a more concise way:
"The END of the Congregation of the Mission is TO FOL-
LOW CHRIST EVANGELIZING THE POOR (CHRIST
WHO EVA\GELIZED THE POOR)".
It is worth noticing here the accuracy of this text in using
the present participle "EVANGL•'LIZANTF.M" (evangelizing, or
who evangelized), and not the attributive noun "EVANGELI-
ZATORI" (evangelizer, who has evangelized), as it was indiffer-
ently used in the Second option of the Instrumentum Laboris. It
seems a mere nuissance, an obnoxious trifle; but in fact, there
is an important difference between the present participle and the
corresponding attributive noun. To say that someone is teach-
ing, preaching, or evangelizing, is not the same as to say that he
is a teacher, preacher or evangelizer. One may be teaching or preach-
ing with his example or silent edifying behavior without being a
teacher in the classroom or a preacher in the pulpit; similarly,
one may be evangelizing by the wordless witness of his life (cf. Evan-
gelii nuntiandi, 21) without being a missionary preaching the
gospel.
A present participle refers to the quality of "presently accom-
plishing a work"; while its corresponding attributive noun refers to
the quality of "having accomplished a work". And -according to
St. Vincent and the Church's doctrine , the work of evangelization
is achieved (as Christ did it) : 1st., by practicing all kinds of
virtues ("striving for one's own perfection ") ; and 2nd., by
preaching the gospel , instructing , educating others fir evan-
gelization . Hence, " WE FOLLOW CHRIST EVANGELIZ-
ING, CHRIST WHO EVANGELIZED" when we imitate
Christ in practicing all virtues , even we do not actually preach
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sermons or give missions (as may be the case of Vincentians
who are still students or novices, or who are aged, infirm, or
invalid); but "W1: FOLLOW CHRIST, THE EVANGI-',LlZER"
only when, besides practicing all virtues, we actually preach the
gospel to the poor.
Therefore, a Vincentian, from the very day of his vocation,
when he is admitted as seminarian or novice , must already
imitate Christ evangelizing (who evangelized) the poor, not yet
by preaching or giving missions, but by striving for his own
perlection; and similarly, when he will be too old or sick for
apostolic ministries, he still should continue his mission (though
not the actual work) of evangelizing the poor until the end of
his life.
For an accurate English translation of the original Latin
"SEQUI CHRISTUM EVAN(,l;LIZANTENI...... we should
consequently avoid saying "FOLLOW CHRIST THE EVAN-
GELI"ZER..." (as in the edition printed by MIA, Perryville,
AIO. 63775, U.S.A., 1981) but rather translate: "FOLLOW
CHRIST WHO EVANGELIZED... ".
b) The C.R., Ch. I, art. 1, after declaring Christ's mission,
and the way He accomplished it, affirms that the C.M. "for
rightly achieving the holy purpose" of imitating (or following)
Christ, must "employ similar means" as those used by Our Lord.
The 1980 Constitutions repeats the same idea with these
words :
"This ENI) is achieved (realized) when the confreres and
the communities, faithful to St. Vincent:
I) make ererry effort to put on the spirit of Christ Himself (C.R.,
1.3) in order that they may acquire the perfection appropriate to
their vocation (C.R., 12,13) ;
2) work at evangelizing the poor, specially the more abandoned;
3) help in the formation of clergy and laity, and lead them
to a fuller participation in the evangelization of the poor".
The C.R., 1, 1, worded these 3 ends in an almost identical
language:
"1) to strive for one's own perfection, by exerting every effort
to practice the virtues which the Sovereign Master deigned to teach us
by word and example;
2) to preach the gospel to the poor, specially the country people;
3) help ecclesiastics in acquiring the knowledge and virtues
necessary for their state".
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Let us remark:
1) C.R. = "exerting every effort"
Const. '80 = "make every effort"
C.R. = "practice the virtues which the Sovereign Master
deigned to teach us"
Const. '80 = "put on the spirit of Christ" -this is an
equivalent Scriptural phrase taken from Gal. 3,
27; Rom. 13, 14; Ephes. 4,24; and Colos. 3,10;
and borrowed from the very same COMN1ON
RLJLES, Cli. I, art. 3 of St. Vincent.
C.R. = "to strive for one's own perfection"
Const. '80 = "to acquire the perfection appropriate to
their vocation".
The new wording which is again borrowed from St.
Vincent himself in his COMMON RULES, ch. 12, art. 13,
express better what was meant by "one's own perfection",
without however omitting the word "perfection" which fbr
so long has been controverted and rejected by a very great
majority, and so it did not appear, neither in the Second
option of the Instrumentum Laboris, nor in the Documentum
Laboris; the word which by an invincible allergy became so
distasteful to many, and yet, by a sort of miracle, returns
back and reappears and takes its own place at the last
moment, and is accepted and ratified by the majority for
the final, definitive text of our Constitutions. Is not this
an evident proof that St. Vincent was there in the Assembly
hall to leave his fingerprint in this momentous Article 1,
Part I of our revised Constitutions?
NOTE: We should not translate "a perfection", as if any
human or natural perfection ( science, eloquence, special gifts)
would be enough , it is " the perfection " of supernatural Charity
what is necessary , according to St. Vincent ( Conference, Dec. 6,
1658, ap . COSTE, XII, n . 195, p. 78) (Perryville translation
is not accurate).
2) C.R. = "preach the Gospel to the poor, specially the
country people"
Const. '80 = "evangelizing the poor, specially the more
abandoned"
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Evidently, in St. Vincent's times the country
people were the more abandoned poor; and these
were the object of our holy Founder's ardent
zeal. Today, there can be found, even in our
cities, more abandoned poor that in country places.
That explains the change for adaptation to our
times.
3) C.R. = "help ecclesiastics..."
Const. '80 = "help
laity..."
in the formation of clergy and
Although the C.R. did not mention explicitly
the laity in this 3rd. proximate objective. neverthe-
less, in the mind of the Founder of the Associations
of Charity, who was proclaimed in 1885 by
Pope Leo XI I I "Patron of all works and organi-
zations of Charity all over the world", the laity,
ladies and gentlemen of Charity were to be the
necessary supplement of our missions to the poor,
just as the clergy was called to preservethe
fruits obtained in the missions. Particularly in
our days when the laity has been called by
Vatican II to occupy their due place in the
apostolate of the hierarchy, it seemed very prop-
er to mention lay people together with the
clergy in our work of formatkion of prospective
cvangelizers of the poor.
CONCLUSION
As we see, our newly revised Constitutions of 1980 at the
very beginning, Part 1, Article I have marvelously reflected
with all fidelity and accurancy the mind of St. Vincent and the
very language of the COMMON RULES.
This is what is meant when we allude to the signature or
fingerprint of St. Vincent in our Constitutions 1980; and if we
find that heavenly mark at their very start, we have good rea-
sons to revere all their contents as ratified and sanctioned with
the heavenly seal of our holy Founder's watchful guidance and
inspiration.
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COMENTARIO A LAS CONSTITUCIONES (a)
P.-1 R TE PRI.MERA : VOCACION
ARTICULO 1
por :Miguel 1'EREZ FI.ORES C..17.
ADVER'1'I:NC.1A
El fin que me he propuesto at comentar las Constituciones es ayudar
at estudio de las mismas. Por eso, he querido dar relevancia , no solo
at texto, sino tambien a la bibliggrafia.
He pensado en los jorenes seminarislas y en sus directores. He
creido que seria bueno ofrecerles abundante material Para su estudio y
reflexion.
Entre los autores citados preralecen los de la C.M. He querido,
asi, recoger sus esfuerzos y contribuir a que no queden olvidados y per-
didos entre el follaje de las revistas o en las estanlerias de las bibliotecas.
E.l valor de dichos trabajos es desigual, pero de todas maneras,
siempre hay algo que sirve ; siempre es con/orlante saber que otros co-
hermanos se han preocupado or rejlexionar v clarrar pantos de interis
comunes. Desgraciadamente no he podido reunir todos los trabajos que
exist en.
E,s fdcil notar que las grandes biografias, las clasicas biografias
sobre S. Vicente, no estan cicadas comp merecen. La razon es que ficil-
mente se pueden .ruponer y son las Fuentes que a todos nos vienen inmedia-
tamente a la memoria cuando queremos esludiar cualquier tema vicenciano.
He optado por citar In biografia mks moderna, la del P. Jose Maria
Roman. Mi parecer es que recoge admirablemente todo to bueno de las
anteriores y las ilumina con propia luz.
(a) Este escrito es la ampliacion de unas charlas que el P. Perez
Flores duo en Ia Curia, cuando los miembros de esta Casa inicia-
bamos el estudio de las nuevas C&S dentro del programa de nuestras
reuniones mensuales. He pensado que, por de pronto, otros coher-
manos tambien podrian sacar provecho de este comentario (N. d. 1. R.:
1.-O. B.).
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Lt r'unentario que he hecho sigue tres dazes, cano norma general:
tier el contenido del lexto:
• a la luz de la vida y ensetlanzas de S. Vicente,
• a la lux de la historia de la Congregaci6n,
• pensando en el presence y futuro de la C.11.
Son tres pislas que he elegido entre otras muchas que se me occurrieron.
Las Constituciones de 1980 es el fruto de largos atlos de trabajo.
Pero, ademus, es un momento de la lambien larga historia del derecho
de la CAI. Por ello me ha parecido conreniente ofrecer un estudio sabre
el derecho particular de la Compadia: desde San FIcente hasta las consti-
tuciones actuates.
El derecho, con sus lutes y sus sombras, es parte de la vida de la
Congregation, coma coda derecho es indite de lo que, en parte al mends,
ha lido y es cualquer sociedad.
Primera parte : VOCACION
u Por to que it nti se reftere, cuando pienso en la
jortna con que Dios quiso dar origen a la Compaitia
en la Iglesia, as cot jieso que no stl que parte he le-
nido en ello, y que me parece que es un sueito Coda
to que aeo. i Todo esto no es humano , sino de Dios!
M.
Breve historia del titulo
El titulo de lit pritnera partc de las Constituciones es una
novedad . 1)esde las R.C . hasta las Const . actuates, la inercia
do la tradition hacia rcpetir los mismos titulos: FIN, NATU-
RALEZA, ESPI RITU, sin acertar con ono que abarcara todos
los clementos , tcologicos y juridicos , constitutivos de la CM. (2)
1)urante los trabajos prcparttorios de la AG80, se propuso
dividir todo cl entramado de las Const . en cuatro grandes apar-
(1) CosTE: Xl, 7 (326).
N.B. Cito his cdicioncs francesa y espaitola: Saint Vincent de Paul, Cor-
respnndance . Entretieru, Document . tt. 14, Edit. Gabalda, Paris, 1920-1925; Vicente
de Paul, Obras completas, it. 12 (faltan par traducir los it. XIII v XIS'),
Edit. Sigueme, Salamanca. 1972-1979. Las conferencias do In edici6n espa-
i)la estan traducidas de In edici6n de I)ouIN A.: Entretiens spirituels aux mission-
naire r, Edit. Seuil, Paris, 1960. En primer lugar cito In edici6n Irancesa:
'I'omo y p'agina. Enure parccntesis indico In pagina de In edici6n espaiiola.
Si no senalo el tomo es que coincide con el de la edici6n francesa.
(2) La novedad s6lo se reficre al titulo. La idea ha estado presence
desde los origines de la (Al. l;ltiniamente se ha profundizado mas a la luz
dc la eclesiologia y de la teologia de la vida consagrada.
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tados: V()(:ACION, EVANGELIZACION, VIDA COMU-
NITARIA, y ORGANIZA(,ION de la Compania. La comision
preparatoria sotnctc la sugerencia a las provincias, quc dan una
respuesta mayoritaria en favor, pero la comision no va mas
alla; nos siguc dando los mismos titulos de 1968, contentandosc
con ofrecer la opinion de las provincias sin ar)adir reftexion al-
guna (3).
La pegttcna comision - constaba do dos miembros solamente
- encargada de presentar a la asamblea la posible division de
las Const., crcyo ofrecer como titulo adecuado para esta parte
el do VOCACION. Una razon parecia clara: daba unidad al
conjunto do la primera partc y dentro de cl se encuadraba
perfectametite todo lo que se querfa cxpresar en los prirncros
artfculos. La ofcrta agrado a la asamblca; no bubo discusiones
y se accptii sin profundizar mucho en el tcma . La premura (lel
tiempo tuvo su parte (4).
Cf. CPAG 80: Incidencia de In eclesiologia actual en la vida de la CAI, AE
(Anales espauoles) 3 (1977) 205. Grupo de los 6, AE (1973) 10; DIAZ CA-
TAt.AN J.: Incidencia de la eclesiolq{la en la CAI.; PANQUEVA A.: La nocaci6n
de los aicentinoc en America latina, CLAPV'I (Conferencia latinoamericana de
Padres vicentinos ) (1974) 4; DoouN A.: La voca lone vincenziana nel cristianesimo
d'oggi. Al (Anales italianos ) (1977) 241; IDEM en la VI semana vicenciana
de Salamanca, 1975, p. II; LOPEZ ,1.: La CAL y la eclesiologia , CLAPVI
(1975! 102.
Un intento de cambiar el titulo se hizo en el LN (Libro negro): La
CA/. in Ercle.cia. No se retuvo porque corrio la misma sucrtc que el LN.
Fue rechazado por la AG68 como proyecto v:ilido para las Const. (Fuc
Ilamado Nt oRo por tenor la cubierta de color negro y ademas por su poca
fiortuna, no obstantc la ahundancia de material quc contiene. Trahajos pos-
teriores han hecho ver que no fue totalmente intitil su edicion. Muchas de
las ideas quc se han aceptado en las nuevas Const.ya estaban alli. Otros
se han scrvido de 61 para preparar ejercicios espirituales, conferencias y reco-
gidas tie datos). Cf. BRAGA C.: be nuove costituzioni della CAI., Al (1980) 171.
11mM en AL (1981) 143. Frccuentemente acudirF al LN, como punto de
partida.
Cf. RC ( Rcglas comuncs), I; Const. 54, c. I: Const. 68-69. cc. I - Ill:
DCL. 74 (Dcclaraciones de la Asamblca general de 1974). 1; IL (Instru-
mentum laboris, 1979). en Vincentiana , (1978): DI. ( Documenturn lab)ris
do la AG de 1980) I-III.
(3) La idea do dividir ]as Const. en cuatro grander apartados no era
solo cuestion de ordcn y de titulos. Suponia una nueva vision de todo el
entramado coustitucional. No parece que la Cl' AG80 se percatara (It-, Clio,
at mends por lo que el l'residentc do la comision dice en la circular del
2.1.77. Cf. AF. (1977) 201; DL, p. VII.
(4) AAG80 (Actas de la asaniblea general 1980 ), p. 136, 160; DAG80
(Documentos de In AG80). Se cncuentran en la Curia General, Roma.
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Vocacion y Mision de la CM.
El titulo es tin punto de referenda para la interprctacion
de todo In que dentro de e1 se conticne. Indica el contexto.
'Cexto y contexto son dos critcrios para intcrpretar toda nor-
mativa.
E1 termino vocacion se usa en muchos y variados seutidos.
Las Const. lo emplean en el sentido teologico, propio una veces
y analogico otras.
La vocacion mas significativa es Ia que viene dc Dios. Dios
llama a su Hijo, llama a la Iglesia, llama a cada hombre en
particular. Nos valemos del termino vocacion para expresar el
destino comtin al que se siente Ilamado un grupo de personas
que se organizan para hacerlo realidad. En este sentido empica-
mos el termino vocacion cuando hablarnos de vocacion de la
CM.
Dios llama sicmpre para algo. Por 6so, vocacion y mision
son dos rcalidades quc mutuamente se suponen y se compie-
mentan. Cuando las Const. hablan de la vocacion de Ia CM.
aluden tambicn a Ia mision do la misma.
Toda vocacion quc procede de Dios es una realidad tcolo-
gica. La teologia do la vida consagrada estudia con sumo intcres,
no solo el contenido teologico de la vocacion, sino tanihifn
otras muchas cuestioncs que surgen cn torno a rsI. Mencionar(: dos
solamente por cl interes practico que sugieren:
Convergencia entre Ia vocacion (lei Fundador y Ia del
Institute por e1 fundado.
- Convcrgencia entre la vocacion del Institute y Ia do
los micmbros a e1 incorporados (5).
Al afrmar quc Ia CM tiene una vocacion y una mision
por parte do Dios, se asevera su naturaleza carismatica. Es uno
de los asertos mas importante de todas las Const. porquc es
certificar Ia presencia del Espiritu Santo, dador de todo carisma,
desde los origines de Ia Compania hasta cl prescnte. Es un acto
de fe en Ia presencia activa del Espiritu Santo (6).
(5) Cf. Ai.ovso S . Me.: La vida consagrada , 6a cdic. Madrid. 1980: I.u-
7.ARRAGA J.: La vocaci6n -ekcci6n en Ia S.E., Ma nresa, (1973) 111: Gonn-:7. I,.:
i,Porque.' y Mara qui los religiosos en Ia Iglesia ?, Madrid, 1979; Gurn•:RRl:z VI--.GA
L.: La teologia sisfemdfica de Ia vida religiosa , 21, cdic.. Madrid, 1979: I.OZANO
J.%.: El fundador y su familia religiosa, Madrid, 1978; Reunion SS.(;G.,
Ronia. mayo de 1981 : E1 carisma de Ia vida religiosa.
(6) Soy conscicntc do las dificultades quc Ileva consign el use (lei ter-
mino a carisma u. Lo emplco teniendo en cuenta el triple significado quc
Pablo VI nos ofrece : Gracia dada al Fundador. Gracia que ilurnina y guia,
Ia vida y Ia obra del Instituto por el fundado . Herencia recibida de Dios
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Estas breves consideraciones nos llevan a las conclusiones
siguientes:
la - Dios es el autor de la Compaitia. v Es el, dice San
Vicente, quien ha hecho todo esto, por medio de las personas
que hajuzgado conveniente para que todo sea para sit gloria » (7).
2a - Si Dios es el autor de la Companla, tenemos £unda-
mento para la esperanza. Asi nos exhorta S. Vicente: a Tenga-
mos confianza en Dios, padres y hermanos mios, de forma total
y perfecta, y estemos seguros de que, si empezo su obra en
nosotros, la Ilcvara a cabo felizmentc » (11).
3a - Si Dios es el autor de la C.M., solo nos debemos
apoyar en e1. « Si nos apoyamos en alguna vcntaja de la natu-
raleza o de la fortuna, cntonces Dios se apartara de nosotros.
^ Qucreis saber porque hemos fracasado en algunas tareas?.
Porque nos apoyabamos cn nosotros mismos » (9). Asi to creia
S. Vicente.
4a - Finalmcnte, si Dios es el autor de la Compania y
ella es un don de Dios it la Iglcsia, se pide a todos nosotros,
no solo tener una vision teologica de la misma, sing tambien
poseer una artiutd espiritual profunda para vivir picnamente
el ckm rccilsiclss do Dios.
Lo que piensa S . Vicente.
Para San Vicente la C.M. es obra de Dios. Los textos aduci-
clos son una prueba. Por tanto merece la pena acercarnos at pensa-
tnicnto do S. Vicente para estudiar y mcditar to quc sobre estc
particular nos ensena en sus conferencias y correspondencia
epistolar. En las confercncias sobre el origen de la Compaiua,
sobre la observancia de las reglas y sobrc la confianza cn Dios,
el Santo desarrolla ampliamente su pensamiento.
mediante el Fundador por un Institute de vida cousagrada. Cf.LG, 43; P.C. I
\iR (Mutuac relationes ), passim. Cf. CosrE, X1, 7 (326); 38 (731).
(:f. PANQUEVA A.: El carisma vicentino en AnWrica latina, CLAW I (1974)
4); 13ASTIAENSEN A.: Ensayo de determinacion del carisma ricentino . CLAP\'I (1974)
5; IDEM : El carisma vicentino en to actualidad . CLAI'VI. (1974) 6; Irms : Punlos
fundamentales del carisma , CLAPV 1 (1981) 205: Donix A.: Lecciones sobre vicen-
cianismo . Edit. CEME, Salamanca, 1978, p. 230; "I'lLLARD J.M.R.: Vida reli-
giosa vida carismdtica . Madrid, 1977; RF.YF.S: ,Elision carismdtica de los religiosos,
Edic. Paulinas, Mcjico, 1968; Contttt.tr: J.: La vida religiosa como carisma . Grande
Sinai (1970) 585; GALOT: Nueva perspectiva de la vida religiose, Bilbao. Edic.
Mensajcro, 1967; Cf. LozAso, o.c., 43, 85, 91, 97-99; GLTIERREZ VEGAL L.:
or., 181-210; GONEZ A.: o.e., 149-159. ALO,so S. Me.: o.e.. 429; SS.GG.
Roma, o.c.. passim.
(7) COSTS, X1, 38 (731).
(8) COSTS, XI, 38 (731).
(9) COSTF., XI, 38 (731).
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En la correspondencia epistolar afiora con frecucncia la
misma idea. Sc aprovecha de ambos medios para sugerir acti-
tudes dc docilidad al Espiritu, de confianza en la divina provi-
dencia, de aceptacion de la voluntad de Dios sobre el presente
y futuro do la CM., de sus personas y de sus okras (10).
ARTICULO 1°
El fin de la CM. es seguir a Cristo evangelizador
de los pobres.
Este fin sc logra cuando stis micmbros y comuni-
dades, fieles a San Vicente:
10 - Tienden con todas sus fuerzas a revestirsc del
espfritu do Cristo, (RC. 1, 3), para adquirir
la perfeccion correspondicnte a sit vocacion,
(RC. XII, 13).
2° - Se dedican a evangelizar a las pobres, sobre
todo a los mas abandonados.
30 - Ayudan en su formaci6n a los clcrigos y
laicos y los llevan a una participacion mas
plena cn la evangelizacion dc los pobres.
HISTORIA DEL 'I'EXTO.
(in largo camino.
1\ingtin artfculo de las Const. ha sido tan largamcnte dis-
cutido. Las diferencias de opinion empezaron antes de Ia AG68
y ban durado pasta cl mismfsimo final de la AG80. Las razones
de tal largo debate se basan, ante todo, en la importancia del
contenido. Efectivamente, en este artfculo sc aborda lo mas
esencial del carisma viccnciano, la razon dc ser de la GM. en
la Iglesia, lo que debe clarificar y orientar la vida y el aposto-
lado de la misma. Se trata, en fin, de formular la idcntidad de
la Congregation de la Mision.
Solo partiendo del conocimiento claro de dicha identidad,
se puccfe rcdactar las Const. y Estat. Las normas dcbcn ser la
explicitacion de Jos cauces y dinamismos espirituales y apostolicos
adecuados Para vivir en profundidad las exigencias dc la vocacion
vicenciana en la CM.
La diferencias tenfan, ademas, otras raices: la se nsihilidad
particular de los micmbros de la asamblea, su cxperiencia misio-
nera, la lectura que a traves de los afros cada uno ha hecho del
(10) COSTS. XI , 112 (94)-, 169 (730) ; XII, 6 ( XI, 321 ) ; 11, 208 (176) :
III, 194 (174); 625 (581); IV, 307 (297); VII, 127 ( 116); 150 (135); 458
( 392); 473 (404); 515 (438); 541 (460); 565 (479); VIII , 8 (12); 246 (233).
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pensamiento vicenciano, Ia plasmacion historica de Ia mision
vicenciana en las diferentes provincias, las diversas tradiciones,
etc. y ^porque no decirlo?: tambien los temores, las mutuas
sospechas, los miedos a los compromisos, Ia dcf'ensa de situaciones
y obras que podrian entrar en crisis. Todo esto entro en juego
en los momentos mas dcnsos y tensos de Ia discusion, no obs-
tante el deseo, por parte de todos, dc atinar con Ia formulacion
mas esclarecedora del carisma vicenciano por to que a Ia C.M.
se reficre.
No resulta facil hacer una sintesis de todos los argumentos
expuestos en el aula do Ia asamblea. Intentare, sin embargo,
dar una vision, aunquc solo sea a grandes rasgos.
Tres actitudes sc pucden descubrir. Tres actitudes que, en
cl fOndo son tres mancras diversas de interprctar lo que S.
Vicente establece en las R(:, sobre el fin dc Ia CM.
Ia. Actitud hislorica : La integran los que razonan desde la
historic. De ella parten y a clla retornan. Fue el mismo S. Vi-
cente, diccn, el que redacto las R.C., el mismo las comento; Ia
Compania se ha servido de cllas por mas do tics siglos; toda
enmicnda, toda intcrpretacicin no sera sing fruto do cste tiempo,
uunca algo definitivo. Sicnipre cl punto de refcrcncia decisivo
sera at texto vicenciano. Conclusion: Dejemos cl texto como
csta y asi past a las nucvas Const.
2a. Actitud coyunlural : La forman aqucllos que argumentan
desde Ia realidad social v eclesial del mornento. Se muestran
muy sensibles a los problcmas del tercer mundo, a las estructuras
de opresion y marginacion, a los derechos del hombre concul-
cados, a las iniciativas de algunos grupos cristianos que buscan
una ccrcania mas convinccnte al mundo de los pobres. Conclu-
sion : Cambiemos el texto y demos una fornmlacion mas incisiva
quc ponga mas de relieve nucstro compromiso con los pobres.
3a. Actitud de sintesis: Como sicmprc, on grupo quiere
hacer de mcdiador entre las actitudes mas extremas. Buscan Ia
sintesis que satisfaga a todos. Admiten Ia neccsidad de Ia rcfle-
xicin partiendo de la situacion concreta de Ia socicdad y do Ia
Iglesia, pero sin porter en pcligro el patrirnouio vicenciano.
Conchcsion: Cambiemos to quc es neccsario, pero accptando las
oricntaciones conciliares y las del magistcrio, interprets autori-
rado clef Vaticano 11. Busquemos formulas mas incisivas c ins-
piradoras, pero quc no traicionen el verdadcro sentido del fin
do Ia Compaftia. Dificil tarea nadar a dos aguas, aunque al
final es Ia actitud que se impone . Es Ia actitud « bisagra o que
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permite sigan girando fucrzas opuestas. Ninguna de las attitudes
pucdc scr acusada de no querer la fidelidad al carisma y la
adaptation a las exigencias actuales. Todas buscan lo mismo,
pero por caminos distintos. Era costoso dar con un texto quc
contentasc a todos. El proceso fue laborioso. En vista de lo
conseguido parecen que han sido utiles tantos csfucrzos (11).
Etapas diversas.
Las divcrsas etapas giran en torno a la celebration do las
asambleas. Cada asamblea es un hito.
El fruto do los primeros trabajos se recogieron en el LN.Ya
conocemos su suerte. La AG68 no acepta dicho libro como
base de ]as nuevas constitucioncs y se Lanza a la aventura de
fbrmularlas partiendo casi dc cero.
Tras largas y, a veces, duras controversial, se acepta el
texto de las RC, como suficiente para determinar el fin de la
CM. en las nuevas Const., pero, y esto es importante, entron-
candolo en un nucvo contexto, es decir, como consecuencia dc
la vocaciort de San Vicente, considerada tambicn como vocation
de la CM (12)..
El artfculo sobre el fin de la Companfa se completa en las
Const. 68 con otros cuatro artfculos. El quinto mcrece atencion
especial, porquc compendia y pone de relieve la idea central
do todos los demas artfculos y porque suscito la polemica. Dice
asf :
La evangelization y la promocion humana y
cristiana de los pobres sera, pues, para la Companfa,
la ensena quc aunt a todos sus miembros y los empuje
al apostolado ».
Uzi sector dc la asamblea juzgo muy limitativo el artfculo
quinto y quedo profundamcntc insatisfecho. Por ello , cuando se
reanudan los trabajos dc la asamblea en 1969, presentan dos
proposiciones . Si la asamblea las aprueba , seran consicleradas,
ademas, como interpretation autentica de todo lo que se establece
sobre el fin do la CM. Estas son las proposiciones:
10 - La evangelization y promocion hurnana y cris-
tiana de los pobres es el FIN PREEMINENTE, pero
NO IjNICO, de ]a CAI.
(11) PC, 2: Motu proprio Ecciesiac Sanctac (6.8.68), II, 12, 13, 14.
DCAG. Para estudiar esta cuestit n existe un material abundantisimo:
Actas, crbnicas, trabajos de his comisiones , intervenciones de Ins plenos reco-
gidas en cintas magnetofonicas. Se conserva todo este material en la Curia
General, Roma.
(12) Const_ 68-69, art. 1-5, nota al art. 5.
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20 - La evangelizaci6n y promoci6n humana y cris-
tiana de los pobres es cl critcrio cai si SUFICIENTE,
pero NO NECESARIO para selectionar nuestras obras.
Uespues de tensos debates, la asamblea aprueba dichas
proposiciones y su valor dc interpretaci6n autentica.
Una prcgunta nos hace ►nos: t Porquc un sector de la asam-
blea se crey6 en la obligacion de proponer y defender tales
proposiciones?. Porque los textos aprobados acentuaban el fin de
la CAL en una tinica dirccci6n : la promoci6n humana y cris-
tiana de los pobres y dejaban en la penumbra otro ministerio,
considerado por algunos, como el segundo fin de la Compania,
v.g. la formaci6n del clero. Era claro Para cllos, que los textos
aprobados en el primer periodo de la asamblea limitaban in
traycctoria ministerial hist6rica de la CM y, sohre todo, creaban
situaciones muy criticas en algunas provincias. Era demasiado.
No podian aceptar aquellos articulos sin correctivos. Si, dc
momento, los animos se calmaron y los trabajos de la asamblea
prosiguicron, poco a poco cuncle cl descontento. a Porque?, nos
preguntamos de nuevo. Porquc era facil ver que, ahora, los
textos gnedaban envuelto, (lentro do una gran ambigiiedad.
Si antes Sc polemizaba solrrc si el fits era uno o mAs, ahora se
afiade que hay un fin PRIE;MINENTE, pcro NO UNICO.
Si antes era arduo establecer los criterios para la revision y
seleccicin de obras, ahora sc ofrece criterios EN SI SUPICIENTES,
pero NO NECESARIOS. lira evidentc: los textos que todos
considerahan como los fitndamentales para cI futuro de la Com-
pania no brillaban por sit nitidcz.
Durante la AG74 se dccidio no tocar los tcxtos y dejar la
redac ci6n definitiva para la AG80. Hahia tiempo por delante para
ulteriores rellexiones.
El 1L79, previo a la cclcbrac16n de las asambleas provin-
ciales que sc debian celebrar en vista de la AG80, nos mucstra
que son varias las provincias deseosas de borrar la nota al arti-
culo quinto en donde se han colocado las proposiciones antes
dichas (13).
La CPAGB(l suprimc articulo y nota. Prcfiere it por otro
camino mends poletnico y nos ofrece dos textos: el texto A, en
el clue cl fin de la CM. sigue entroncado en la vocaci6n de
S. Vicente y el texto B. Este texto B da un viraje prolundo.
En el se formula directamcnte el fin do la CongregaciOn. Sc
(13) 11.79, Vincentiana 5 (1978) 281-282. AIgunas de las provincias
que mas ac&rintamente defendieron la inclusi6n de la nota al articulo 5"
manifiestan su disposici6n a que se climine, pero con la conciici6n de que se
borre igualmcnte el art. 50: Vincrntiana, 5 (1978) 2111 ; 1)1.80, B-12.
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habla de seguir a S. Vicente , pero este seguimicnto esta supe-
ditado a la a sequela Christi >>. El centro, ahora , no es la vo-
cacion de S. Vicente hecha vocacion de la CAM, lino el segui-
micnto a Cristo , evangelizador tic los pobres, imitando a San
Vicente (14).
La comision ponente del fin de la CM, en la asarnblea
general de 1980 toma como base el texto B. pcro cn realidad
se reestudia y se vuclve a debatir todo. Asf se explica quc los
debates durascn los cast dos meses que cluro la AG80 pasta
conseguir la formulation actual (15).
Convergencias y divergencias.
Si comparamos Jos textos que se han elaborado o como
hipotesis de trabajo o como textos normativos, aunque solo to
fueran provisionalmente, nos daremos cuenta de ]as coincidencias
y de las divergencias. La comparacicin debt ser atcnta. Casi
todos los textos nos insinuan, mas o mcnos cxplicitarnente, el
seguimicnto a Cristo, la imitation a S. Vicente, la evangelizacion
dc los pobres, la ayuda a los clerigos y laicos, la llamada a la
fidelidad, etc. Son ideas que siempre estan bullendo. Esto no
basta. Es muy importante escoger Jos terminos mas apropiados,
ponerlos en el orden convcnicnte, pet-filar matices. 'l'odo el
engranaje de un tcxto suele responder a tin fondo teologico, a
expcricncias espirituales, a idealcs apostolicos, a aspiraciones,
descos, intenciones muy diversas. Con los mismos elementos se
pueden hater textos muy diferentes. Por todo esto: la cucstion
de la coincidcncia o divergencia no se puccle plantcar tenicndo
solo en cuenta Jos valores teologicos en si mismo considerados,
sino todo el conjunto de clemcntos quc estan en juego.
Otras divergencias son mas facilcs dc dcscubrir v.g. la supre-
sion de la clausula tan vicenciana: « sobre todo a los pobres del
campo >> o la inclusion de la ayuda a los laicos, como agentes
de evangelizacion, en sit formacion, o la llamada a la fidelidad.
Todo flue estudiado, discutido, ponderado. Al final prevalecio
la alternative mas amplia y general. Casi siempre, pares resolver
los debates, se cscogen alternatives incluyentes y se abandonan
las excluyentcs. Todas la peripecias surgidas, feliznrcntc supcradas,
han servido do filtro purificador del texto.
(I,ll DL80. S-l0-11.
(l51 Cf. Actas AG80; Cronicas AG80. En cuanto a ]as ASC80 hay
que decir que son muy escuetas. En cuanto a ]as Cronicas - me refiero a
]as escritas en espanol - hay quc advertir que no son imparciales. El mismo




10. Nuevo punto de vista.
El estilo de los documentos conciliares, ]a picferencia por
to teologico han crcado en nosotros un modo nuevo de apreciar
las ensef anzas del magistcrio. Interesan mas los contenidos
espirituales quc los normativos, los que inspiran mas que los que
imponen. En teoria sicmpre fuc tnas importante to teologico clue
to juridico. En la practica no sucedfa asi. Disposiciones de caracter
juridico influlan mas quc las motivacioncs espiritualcs propia-
mente tales. Se crcaron dos cspacios: el espiritual quc parerla
cpiedar reducido at ambito intimo de la persona y el juridico
(lite gozaba dc mayor « oficialidad ». Sc ha alirmado, quizas
con algo tee cxageracion, quc cntre los miembros de la CM,
se Ilego a fbrmar una conciencia poco inclinada a la reflexi6n
sobre temas espiritualcs quc S. Vicente mcdit6 y experiment6 (16).
Naturaltnente que se puede caer en ci polo optiesto, es decir,
despreciar, sin mas, el valor instrumental de to juridico.
20. El fin de la CM . es seguir a Cristo evangelizador de
los pobres (**).
Dos aspectos considcramos:
- scguir a Cristo,
- evangelizador de los pobres.
(16) I.ibros COmo h;xrt.iCATIONS SOMMAIRES DES REGLES COMMUNES CM.,
puisies des .1+S, les icrils de S. I%, lcs decrees des assemblies giniraies, des r?gles
drs offices. des direcloires el ciradaires des SS.GG.. Paris. 1901 o ERPLANATIO VO-
TORUM QUAR EM[TTUNTCR I-, CM.. edit. la (1901. 28. 1909, 3a, 1911. Paris,
carecian de aliento espiritual. Es cierto que no omiten vitas evangelicas y
vicencianas, pero la mayor parts del contenido viene del Campo del derecho
Como In dentuestra la explication del titulo de lit primera obra citada. Pero
sobre todo, la contextura global de cstos libros era fruto do una mentalidad
poco tcologica. Cf. F. CARBALLO: hiconomia del patil actual en Supervivencia
do un Fundador, la semana vicenciana. Salamanca. 1972. p. 96.
(**) Le mayor parte de los trabajos escritos por miembros de la CM
sobre el fin do la inisma se centrau sobre la evangelizaciGn de los pobres.
Pasan por alto. quizas porque lo suponen, el dato mas marcado por las
Const. 80: el seguimiento a Cristo. Cf. CRCPOS de estudio, Vincent. (1972)
238; CID E.: Respuestas a las cuestiones de importancia, Vincent. (1973) 359: InrM:
Sabre el fin, naturaleza y esplritu de in C.Rl., Vincent, (1975) 114. Postulado de
los de « Concepcion a (Panama), sob" el fin de la CAL, CLAPVI (1974) 22;
CoRtoL% J.: Testamento de S. Vicente: comentario a la cm:f. del 6.12.1658, AE
(1980) 42; CP AG80: La C.II. ,para qui?, AF. (1977) 287; Respuestas de
varias provincias, CLAPVI (1978) 223; Roj..s G.: Nuestro fin, los pobres en
in 6ptica de Puebla, CLAPVI (1978) 55; El P. Rojas G., sin embargo, inani-
liesta una vision mas cercana a las Const. actuales sobre el fin de la CM
en: El peligro de ones Come. cenlradas primordialinente sobre el pobre, CLAPVI
(1980) 18; 1twit : Una Jalla fundamental en un admirable proyecto vicentino centrado
solo en el pobre, CLAPVI (1980) 71.
- 158 -
S't,>ur a C'ri q i .
« El estado do los misioneros es un estado conformc
con las maximas evangelicas, que consiste en dejarlo
todo y abandonarlo, como los apostoles, para seguir
a Cristo y para hacer lo que conviene , a irnitacion
soya o (17).
Seguir e imitar a Cristo es propio de la vida cristiana. La
vida consagrada no cs sino una modalidad de c6mo vivir cristia-
nameute. Esta modalidad se caracteriza por la profundidad,
radicalidad y totalidad en el seguimiento y en la imitacion de
Cristo: a Seguirle con mayor libertad e imitaric mas de cerca
por la practica do los conscjos cvangelicos », como afirma el
Y, C.
Las Const. nos introducen plcnamente dentro de la teologia
de la vida consagrada y do sus exigencias rspirituales: o Sc
consagran de una manera peculiar al Senor. siguiendo a Cristo
que, virgen v pobre, redimi6 y santifico a los hombres por la
obediencia hasta la mucrte y muerte de Cruz. Impulsados asi
por la caridad que el Espiritu Santo difunde en sus corazones,
vivcn cada vez mas Para Cristo y para su cuerpo quc es Ia Iglcsia.
Cuanto mas fervicntemente se unan a Cristo por esta donacicin
de si mismos quc abarca toda la vida, tanto rnas abundante
resulta la vida de la Iglcsia, mas vigorosamente fecunda su apos-
tolado » (18).
Hay tcologos que hacen disquisiciones sobre el significado
dc scguir e imitar a Cristo, sobre el fundamento bfblico de esta
(17) CosTE•:, Xl. 1 (697).
(18) Y.C. 1; Sobre la cuesti6n de la consagraci6n religioma abunda la
bibliografia. Cito algunas obras: ALONSO S.: La vida consagrada , Madrid. 1980,
p. 1.17-180; BANDERA: La consagracion religiosa segtin la E.T. Confer (1972)
179-204; GUTIERREZ V.: Teologla sistemdlica de in vida religio.sa. Madrid, 1979,
p. 213-254; LoznNO, J.M.: La sequela di Cristo, Milano. 1991. En las pp. 333-
360 se encuentra una :unplia bibliografia sobre este terra. La consagraci6n
on los institutos de vida apost6lica <cousociada» cf. BEVER, J.: Verso on noon
diritto degli istituti di vita apostolica consociata , Roma, 1976, pp. 219-240. (exists
traducci6n espanola); Ou:uierni di vita consacrata . n. 10: Natura e vincoli
della vita consacrata . pp. 100-104.
Entre los autores de la C.M. no se encuentran estudios sobre la consa-
graci6n on cl aspecto teol6gico. o se trata sin mayor profundidad. Cf. BErrA
1..: Rifkssione sulla identity della CAI.. Vincent. (1977) 255. Se ha estudiado
m{IS el aspecto juridico: C:AntPo F.: Vicentinorurn professions perfectionis. Vincent.
(1961) 306, 340; FE RNANDEZ J.: Sociedades de vida combo . Roma, 1974; Puesto
de las sociedades de apostolado a consociado a en la , futura legislation , Ronia, 1980:
CAMPO F.: Puesto del dohlc institulo ricenciano en in Iglesia, AE (1977) 63; FER-
NANUEZ J .: consagracion .... AF. (1980) 246. 970. PARRES C.: Una cuestion de
identidad . AE (1979) 233. E l estudio sobre los votos tambicn tiene conexi6n
con in cucsti6n sabre la consagraci6n.
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distincion y los valores teologicos y morales que comportan. El
P.C. une ambos terminos. Todos, al fin, convicnen en que sef;uir
e imitar, a6 n aceptando las diferencias, se complementan. Quien
imita siguc y quicn siguc a Cristo es porque le imita.
San Vicente se movfa dentro de otro contexto teoltigico y
espiritual. Usa ordinariamente otro lcnguaje. Casi sicmprc nos
habla de la imitacion a Cristo. Si analizamos su doctrina, nos
percataremos que, no solo persigue el perfcccionamiento moral,
lino que va en busca de la identificacion con Cristo. Lo veremos
mas tarde cuando tratemos del espiritu de la Compania.
Sin embargo, la idea del seguimiento no es ajena al pcnsa-
miento de S. Vicente. Lo hcmos visto en el texto antes citado,
en donde hace notar la radicalidad: <<dejarlo todo y abandonarlo
para seguir a Cristo... ». Otro pasajc podemos anadir: en el
prcilogo a las R.C. en donde, depues de hablar de la imitacion
a Cristo, acuna la frase: oseguir sus huellas». La idea del segui-
miento es evidente (19). El tcxto, tal Como ester redactado, es
fiel at pensamiento de S. Vicente, nos pone en linea con la
teologia actual de la vida consagrada y sintoniza Incjor con la
sensibilidad cristocentrica de ahora.
Cristo evatgelizador de los pobres.
<< Vino Nuestro Senor y fue enviado por su Padre a
evangelizar a los pobres: Patiperibus misit me. Pau-
peribus, a los pobres. A los pobres, como por la gracia
do Dios trata do hacer la pequena Companfa >> (20).
I:I seguimiemto mas libre a Cristo y la imitacion mas fntima
por la practica de los consejos evangelicos, no Basta para concretar
la naturaleza del carisma personal y comunitario. La precision
vicnc por la mision y el servicio a la Iglesia. Globalmentc, la
vida consagrada tiene como mision: «manifcstar a ficles e inficles
(19) Cf. BANDERA A.:.Siguiendo a Cristo, Etlic. OPE, Guadalajara, 1971;
BOWMAN : La imitacion de Cristo en la Biblia. edic. Verbo Diving, Estella, 1971
TILL-AaD J.M.: AI proytcto de vida de las relighnas. Madrid, 1974; ALONSO M".
S.: La vida consagrada . Madrid, 1980, pp. 77-79.
Sobre el use que S. Vicente pace del terming a imitar », cf. GARNIER
F.: Enehiridion spirituale S. Vincentii, Vincent. (1979) 167 (I5) XII; COSTE: S.
l'incent de Paul. le grand Saint..., Edic. Desclce de Brower. Paris, 1934, p.
427. ss. del t. III; ORC.AJo A.: San I'icente de Patil. Espiritualidad, BAG, Ma-
drid, 1981. t. 11, p. 53. ss.; FONSA-M J.C.: hundamento.s de la espiritualidad
vicenciana , CLAPVI (1981) 289; RICCARDI G.: Gristologia e cristocentrismo di
S. Vincenzo, Al (1970) 27, 217; (1071) 51; DOUIN A.: San Vicente v el evan-
gelio, AE (1979); IDEM: San Vicente y la Caridad, Fdic. CEME, Salamanca.
1977, p. 73, 115; IDEM, La inspiration evangflica de la doctrina de S. l'icente,
en Supervivencia de un Fundador. la semana vicenciana, Salamanca, 1972,
p. 32; CosTE: XI, 1 (697), Prblogo a las RC.
(20) COSTE, XII, 3 (XI, 323).
a Cristo ya sea entregado a la contemplacion en el monte, ya
sea anunciando el rcino de Dios a las gentes , sanando enfermos
y heridos , convirticndo pecadores , bendiciendo a los nitos y
hacicndo el bien a todos, sicmpre obcdeciendo lit voluntad del
Padre » (21).
Un elemento csencial do la cristolog la viccnciana cs la con-
templacion , seguimiento e imitacion de Cristo evaugelizador de
los pobrcs . La pagina evangclica mas preferida de .Jesus serla
con toda scguridad la que escribio S. Lucas cuando le prcsenta
a sus paisanos asegurando : << 11 Espiritu del Senor sobre ml,
Para esto nie ha ungido, para anunciar la buena nueva a los
pobres... Hoy se cumple esta escritura que acabaiis de oir con
vuestros propios oldos ... >>. Para San Vicente , este C risto evange-
lizador de los pobres , es Ia clave en donde se arnuniiza todo su
pensamiento , es la fitente en donde siempre se inspirit . Contem-
plar, seguir e imitar a Cristo evangelizador de los pobres csta








la CM. ticne exactamcnte cl mismo centro:
habido ninguna otra Compat ia, pues csto
que haya tenido como finalidad haccr lo
Seiior vino it hacer en el mundo: anunciar
a los pobres solamente, a los pobres aban-
sido llamados a continuar la misioli de
que consiste sobrc todo en la evangeli-
pobres, deberan Ilcnarse do los senti-
micntos y afectos de Cristo; mills aria, deberan licnarse
de su mismo espfritu y seguir fielmente sits huellas )>.
u Si, nuestro Senor pidc de nosotros que cvangelicemos
a los pobres. Es to que cl hizo y lo quierc seguir haci-




La novedad de lit formulacion del fin de la CM. reside en
haber conscguido cxprcsarlo unitariamente, accrtando con el
panto mas csencial del carisma vicenciano y de la Congregacic n.
El fin do la (:M., sit causa final, cs contemplar, seguir a irnitar
it C'sisto cvangelizador do los polnres.
(21) L.G. 46.
(22) Lur. 4, 18: (:osTe, 108. (34 ); 135 (209); XII, 79 ( XI. 395);
X1. 32 (725); ImOLz J.nt.: San Vicenle
_ r los pobres de su tiernpo , Edit. Sigueme.
Salamanca , 1977, p. 231, ss. CosTE, XI1. 3 (XI. 323); R .C.1.I.; Cosrr-.:
XII, 79 (XI, 386).
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3°. Este fin se logra cuando sus miembros y comunidades
fieles a S . Vicente... (**).
<< Dios es quien nos ha llamado y cl quc desde toda la
eternidad nos ha destinado a set, rnisioneros >> (23).
Llamada a la fidelidad.
Las Const. evocan con frecuencia la fidelidad debida a San
Vicente. Esta Llamada a la fidelidad es una de Jas ideas « fuertes >>
tie las Const. actuales. Es evidente quc la fidelidad al fin dc la
Compaiv.a fundamenta todas las restantcs Ilamadas a la fide-
lidad (24).
Tres aspcctos merecen principalmente nuestra atencion :
- La fidelidad debida a S. Vicente: fieles a San Vicente.
- La fidelidad al use do cicrtos « medios > > .
La Ramada que se hace a las a personas y a las co-
inunidades >>.
Fieles a San Vicente.
La fidelidad a Sari Vicente ha sido prcocupacion constante
en los trabajos previos a las asamblcas, en los textos elaborados
y en la argurnentacion. No podia ser de otra mancra: lo manda
el P.C. y lo exigc la personalidad y actualidad de San Vicente (25).
Evocar la fidelidad a San Vicente significa, ante todo, procla-
marie maestro, guia y modelo, cscorgcrlc corno compaflero de
viaje en el seguimiento a Cristo evangelizador de los pobres.
(**) Este fin a se logra >> es la traducci6n del verbo latino << perficitur >>.
Eli las AAG80, p. 163 y en las Cr6nicas de lengua espafiola, p. 177. sc re-
coge parte do la poleuiica sobre la formulaciciu dcftnitiva del texto. Pres-
cindo de los matices que cada termino pueden expresar v me limito a trans-
cribir cl texto presentado por la comisi6n ponente y que fue cambiado por
el « n-todo a quc resolvid la polcmica. El texto quc ofrecia la comision po-
nente rezaba asi: Hturc autem finem proseyuuntur sodales et communitates fideles S.
Vincentio cum praesertim.... . Qtie cada uno vea la diferencia!.
(23) COSTE, XI, 107 (33).
(24) BAYLAOrr,.J.C.: Comentando las nuevas Constituciones, Vincent. (1981)
222. El P. Baylach ha tenido la intenci6n cxpresa de ver cuantas veces y
c6mo la fidelidad a S. Vicente queda reffejada en todo el conjunto de las
Corrstituciones.
(25) Cf. P. C.2; E.T., I 1 ; M.R. II ; 47. Se repitc con frecuencia la
Ilamada a la fidelidad: L.N. 1-5; Const. 68-69. 3, 6. 8, 12; DCL. 74, 16;
11, y DL, passim.
Sobre la actualidad de S. Vicerite: Cf. JeAN XXIII: carta at S.G. P.
Slauerr, 1960 en AE (1960) 735; Vincent. (1960) 185; JUAN PALL 11: en su
carta a los sacerdotes, jueves santo de 1979, n. 6; TILLAtcn. J.M.R.: Religiosos
un camino de ezangelio, Madrid, 1977, p. 211; IOURAST5E: Actualidad de S. Vi-
cente, AE (1980) 656.
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Las DCL, 74 descrihen el camino seguido por San Vicente para
concluir clue es nuesto propio camino (26).
Las Const. no tratan de aminorar el punto do referencia
principal y delinitivo que es Cristo. No son reductoras. S. Vi-
ccnte esta presentado como modelo nuestro mas cercano y mas
tangible. San Pablo fuc capaz de dccir: a Imitadtne it tni como
yo imito a Cristo ». San Viccntc no lue capaz de tcnrr tal idea,
pero para nosotros es como si la hubiera d.icho.
El contexto del articulo nos liacc concluir quc debemos
tenor en cuenta no sulo las intenciones y propositos dol Fundador,
sino toda su vida y doctrina porquc todo nos pucdc ayudar a
la fidelidad que le debemos.
La fidelidad verdadera, la clue se pretends, no consiste en
la repetition mec inica de los gestos de S. Vicente. Sc trata de
alga mas profundo como nos cnseiia cI documento di: ;a Santa
Sede a Mutuac rclationes »: << El carisma de los fundadores es
una experiencia del espiritu, transmitida a sits diseipulos pares
que vivan segtin ella, la custodicn, la profundicen y la vayan
desarrollando constantemente junto con el Cuerpo de Cristo
sicmpre en crccimiento >>. Una vez mas quedan planteadas las
cuestiones que la tcologia actual estudia sobre las relaciones del
Fundador y la comunidad por el crcada (27).
Medios o areas de Irabajo espirilual y aposlolico.
San Vicente no ha querido quc la C.M. sirva pares todo ni
que asuma todo lo que es posible asumir para la evangelizacion
de los pobres. Su deseo expreso the que Cl seguimientu a Cristo
evangelizador de los pobres Sc realizara mediante linos medios
concretos o dentro de unos Campos de trabajo bien cletcrminados.
Ert San Viccnte parece clara la distincicirt entre FIN, MEI)IOS
y MINISTERIOS. Los tres primcros nt meros dc las RC. nos
dan pie para lo que acabamos de of rmar. Mess tarde volvere
sobre este terra.
Lo importantc, a mi juicio , es senalar que no se puede
hablar de fidclidad si no se ticne en cuenta estos dos extremos:
Cristo evangclizador de los pobres y los Medios o areas de
(26) DCL. 16; 'j'udos los SS.(;(;. han insistido sobre Ia itnitaci6n a
S. Vicente. Me limito citando at P. Alm(•ras. la carta circular quc escribio
cuando envi6 la vida de S. Vicente escrita por ABELLY L. Cf.: Circulaires
des Supirieurs giniraux . Paris. 1977. I, p. 67. Varias zebras presentan a S. Vi-
cente como modelo: BOtmICNON J.\I.:.Saint Vincent de Paul modlle des hommes
d'action et d'oeuvres . Paris, 1886; D'AoNEt. A.: S. Vincent guide du pritre , Paris,
1928; MENABREA A.: S. Vincent de Paul maitre des hommes d'L:tat , Paris, 1944;
DELAR :E J .: L'ideal nniccionnaire du pritre d'aprls Saint Vincent de Paul,
1946; Con°rAsso'r I.: Saint Vincent guide des Supirieurs , Paris, 1964.
Paris,
(27) 1 Cur. 11.1.; M.R. 11; Cf. nota 5.
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trabajo en las quc S. Vicente ha querido actue la Congregacion.
Habra y hay otras exigencias, pero estos dos aspectos son como
el parentesis dentro del coal estan incluidas todas las demas.
Personas v Conunidades.
Son las personas y las comunidades a ser ficles. La idea
de unir ambos sujetos aparccio cn las DCL, 74. Sc vio que era
bucna y se ha retenido en el texto actual (28).
La razon teologica para superar el ambito de la persona
es quc el carisma de la C:.%,[. incluye lo personal y comunitario.
Sc da a la persona en cuanto va a ser miembro do la comunidad
para vivirlo comunitariamcnte. La persona lo recibe en el mismo
sentido, come queda reflejado en el compromiso del cuarto voto:
dedicarse a la evangelizacion de los pobres en la Congregacion
de la MIisi6n.
Otras razones se pucden aducir: si ]a fidclidad personal es
diffcil, lo es mas la fidelidad comunitaria. Sabemos cuan arduo
es resolver los problemas que surgen cntre Ia persona y la co-
munidad, es decir, entre una persona particular y las otras
personas que con la institucion forma la comunidad. Ademas,
hart entrado en juego nuevos clcmentos, nuevos dinamismos
comunitarios que han originado situaciones nuevas. Pensemos en
la descentralizacicin, la subsiclariecfad, el papcl asignado a las
asambleas, el proyecto comunitario, la vision que las Const. dan
de ]a comunidad vicenciana como formadora y rccrcadora de si
misma en constants revision y proyeccion hacia el futuro. Todo
esto exige una gran sensibiliclad y un compromiso fiterte por
parte de todos en la fidclidad. M s aun, los mismos cauces ins-
titucionales deben scr aptos para facilitar la fidclidad (29).
4 0. Fin . Medios.
Con rclativa frecuencia se ha afirmado que los fines de la
CM. son tres. Algunas explicaciones cladas a las R .C. han
llevado a esa conclusion.
La cucstion no me parece importante hoy. Sin embargo,
merece estudiarla, aunque solo sea someramentc.
Veamos quc nos dicen los escritos vicencianos sobre este
tema, si hay o no base para sostener que el fin es uno solo o
son tres.
La formulacion del fin de la CM. es progresiva. En los
primeros documentos: contrato de fintdacicin, acta de asociacion
(28) DCL, 74, 16.
( 29) Covs •r., 80, art. 31, 34, 35, 42, 43.
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de los primeros misioncros, la aprobacion arzobispal, las st plicas
de aprobacion pontificia, no se usa el termino FIN; se describen
las tareas que los misioneros realizan o deben realizar para la
evangelization de los pobres (lei campo (30).
La Bula de erection, firmada por Urbano VIII en 1633,
nos da una explicitacion mayor del fin do la Compania. Ya
se usa el termino FIN (en singular) y, al tnismo tiempo, se
indican los cuatro campus en los quc los misioneros deben realizar
dicho fin: comprometcrse en Ia btisqueda do la propria per-
feccion, en la salvation de los pobres, en la ayuda a los sacer-
dotes, aunque todavfa muy limitada, en la veneracion de los
misterios dc la SS. 'T'rinidad, Encarnacion y devotion it la Virgen
larfa. No obstante el avance que supone la formulation del
fin de la C.M. en la Bula de Urbano VIII, todavfa no se ha
llegado it una sistematizacion precisa. Lo quc sc nos da en la
Bula es cotno una enumeration de clementos basicos espirituales
y apostolicos.
En 1648 escribe S. Vicente al P. Portail y le dice: << Nuestro
instituto no tienc rnas que dos fines: la instruction de la pobre
gente del campo y los seminarios ». Parecida idea repite cuando
escribe a un Superior en 1655: a Espcro quc csa Buena obra,
en vez de hundirse... vaya cada vcz mejor. No debe Vd. ol-
vidarla para atender unicatnentc a las misioncs. Las dos son
igualmcntc importantcs para Vd. y tiene la misma obligation
con la una quc con la otra o y ainadc: a Mc reficro a toda
la familia que ha sido fundada para las dos o.
Conocemos una copia privada de como Bran las R.C. en
1655. Es un manuscrito encoitrado en Sarzana (Italia). Al
formularse el FIN de la C:NI. usa cl termino en singular y
senala los medios o campos para llcvarlo it Cabo: cumplir la
voluntad de Dios, evangelizar a los pobres, y ayudar a los
eclesii sticos (31).
En 1658 es cuando el canto fundador distribuye las R.C.
finalmente terminadas. Con precision se establcce un solo FIN
y tics MEIIOS o Campos dc trabajo espiritual y apostolico:
la propia perfection, la evangelization de los pobres, especial-
mente los del campo y la ayuda espiritual y cientffica a los
ecclesiifsticos.
En las confercncias S. Vicente comcntara cstc articulo de
las R.C. y mochas vcces aludir;i it rt. Dada la fiualidad de las
(30) CosTE , XIII, 198, 202, 203.; 1. 42 (109) ; AASCM. Acta aposto-
licae sedis in favoren, CA., Paris, 1876, p. 1. col. 2: COST:. III, 273 (251);
V, 489 (463).
(31) Corvo A.: La prima slesura delle Regale comuni e Costituzioni delta
(:.5!., Vincent. 6, 7, 8, (1957), 62, 73, 74; Al (1957) : Separata: la Prima
stesura... in manoscritlo del 1655. Ronia, 1957.
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conferencias , no usa S. Vicente un lenguaje «tecnico» aun supo-
niendo que el copista fue totalmentc fiel. El terra de la confe-
rencia del 6-12-1658 cs sobre el fin de la Companfa: Habla
de un fin y tres medios, pcro no es sempre consecuente. A ]a
prcgunta : « zPara que esta Vd. en la Companfa ?, responde:
prirnero Para trabajar en la propia perfecci6n ; Segundo: para
evangelizar a los pobres ; tercero: para servir a los ccclesiasticos.
,Qtrs. os parece de este FIN?. Nuestro FIN... », pero poco
dcspues, cuando habla del servicio a los eclcsiasticos afirma:
El tercer FIN... >>. Poco mas o menos se expresa en el resto
de ]as conferencias.
Podcmos concluir lo siguiente: San Vicente se siente libre
en el use de la terminologia 1)entro de esa libcrtad, es mas
constante en sefialar que hay un solo FIN. Siempre indica los
MEDIOS o campos en donde el fin debe rcalizarse, aunque, si
comparamos todos los documentos, desde el contrato de frm-
daci6n hasta las R.C., las formulaciones no son totalmente
coincidentes (32).
La historia dc la CM. no ha suscitado problema alguno
sobre esta cucsti6n hasta las Const. de 1954. Efcctivamente, en
ellas se habla dc DOS FINES: uno GENERAL: la gloria de
Dios y la propia pcrfccci6n. El otro ESPECIAL: cvangelizar a
los pobres, especialmentc los del campo; ayudar a los eclesias-
ticos en la adquisici6n de la ciencia y virtud necesarias a su
estado; y ejercer la obras de caridad y educaci6n. Esta distinci6n
cntrc FIN GENERAL y ESPECIAL es extrana y ajena a toda
la tradici6n vicenciana. Su origen esta en las Normas de la
S.C. de Obispos y Rcgularcs, promulgadas en 1901 y tras repeti-
das renovaciones han mantenido su valor, casi hasta ahora. Las
normas dichas obedecfan a critcrios de unifbrmidad en la redac-
ci6n de las constituciones de las comunidades religiosas mas
que a criterios de fidelidad al carisma y a la propia tradici6n
de los institutos (33).
(32) Cf. RC.1, 1 ; Sobre al terra de ]as conferencias y su transmisi6n,
cf. C COTE, XI, p. xv (XI, 17) ; COSTE, X11, 74, ss. (XI, 382, ss.) ; XII, 94
(XI, 400); XI1, 114 (XI, 416); Xli, 216 (XI, 540); CosTm, XIII, 198.
202. 203: AASCM, p. 4; R.C.I., I, 1; Copeo A.: La prima stesura ..., vease
rota 41; DODIN A.: Lecciones sobre vicencianismo , CEME, Salamanca, 1978,
p. 218; CONST, 54, I, 3.
(33) Normae .secundum quas S. Congregatio procedere solet in approbandis novis
institutis votorum simplicium „ Cf. RAVASl: De regulis et Constitulionibus religiosorum,
Desclee, 1958, p. 188-232; TILI.ARD J.M.: El proyecto de oida de los religiosos,
Madrid, 1977, p. 399. nota 126 en donde se afirina que el texto de 1901
dej6 sentir su influjo en el c6digo do dcrecho can6nico de 1917, y fue en
paste rccditadu cD 1921.
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Dcsdc cl inicio dc los trabajos para la formulacidn dc las
nuevas Const., los textos lrahlan de UN SOLO FIN, no obs-
tante el pensamiento de tin sector de la CM, que creia poder
defender la existencia de TRES FINES.
I iEDIOS.
10. Tienden con todas sus fuerzas a revestirse del espiritu
de Cristo ( RC. 1, 3 ), para adquirir la perfeccion corres-
pondiente a su vocacion ( RC. XII, 13).
Revestirse del espiritu de Cristo con todas las fuerzas.
i Que asunto tan importante es estc de revestirse del
espiritu de Cristo! >> (34).
1. - Formulaci(in del lexto.
Revestirsc del espiritu de Cristo ha sido siempre on clemento
esencial de la espiritualidad vicenciana, sin embargo, formular
el primer medio para lograr el fin de la CM. recogiendo ester
franc de S. Pablo, supone una novedad. Basta comparar el texto
de las R.C. con cl de las Const. Alli se dice: buscar la per-
feccion, practicando ]as virtudes que Jcsucristo, maestro supremo,
nos cnscnd de palabra y con el ejemplo. Aqui se habla cie
revestirse del espiritu dc Cristo. El resultado sera cl mismo,
pero la redaccion de las Const. es mas sugcstiva y mas dcnsa
teoldgicamente. Nude directamente a la fuente de donde di-
manan las virtudes que los misioneros deben practicar, siguiendo
e irnitando a Cristo.
La claboracidn del texto no ofrccid dificultad. La idea
venia de lejos. En el tcxto B que prescntd la CPAG80 se hahla
de « conformidad con Cristo en todo ». Por otra partc , la franc
escogida para el actual texto procede literalmente de las R.C.,
en on contexto iddntico: << Para que esta Congregacidn consiga
el fin que ha elegido es menester que trate con todas sus fuerzas
de revestirse del espiritu de Cristo o. Todos los escritos de S.
Vicente abundan en este pensamiento . No habia lugar para
discusidn alguna. En una de ]as conferencias del Santo leemos: «...
es necesario revestirse del espiritu de Cristo , imitar su perfeccion,
procurar llcgar a ella, vivir y actuar como nuestro Senor, para
haccr que su espiritu Sc muestrc en toda la Compania , en cada
(34) CosrE, XII, 107 (XI, 410.)
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uno de sus miembros, en todas sus obras en general y en cada
una en particular » (35).
2. Revestirse de Cristo en San Pablo y en San Vicente.
La idea de revestirse de Cristo procedc de Sari Pablo (36).
En la carta a los romanos es como un mensaje de urgencies:
<< La noche esta avanzada, cl dia se echa encima. Dejad las
rinas, los desenfrenos, las orgfas. En vez de eso, vestfos del
Senor Jesucristo ». El tono es distinto cuando escribe a los galatas:
Porque todos al ser bautizados, Para vincularos a Cristo, os
vestisteis de Cristo ». La conclusion es que los galatas ya no
estan bajo las pequetieces de la ley. Son ya de Cristo y por
tanto, hijos de la promesa. A los de Efeso y Colosas les exhorta
a que se dcspojen del hombre viejo, de la vieja condicion hu-
mana y se revistan del hombre nuevo , creado por Dios, a sit
imagen con la rectitud y santidad propias de la verdad. En
todos los textos paulinos subyace la idea central: vestirse, reves-
tirsc de Cristo y que no es otra cosa que superar la condicion
dc pecado, dejar el hombre viejo y alcanzar la nueva condicion
del hombre nuevo, creado a imagen de Dios.
Sari Vicente no hate propiamentc hablando exegesis de los
textos paulinos. Sc inspira en la idea de S. Pablo, pero la amplia
a sit gusto, teniendo en cucnta cl mensajc que quiere comunicar
a los misioneros que le escuchan o a los destinatarios de sus cartas.
En el fondo, parece que S. Vicente time en cucnta la teologia
del bautismo pot- lo que leemos en urea de sus confcrcncias:
Todos los bautizados estan revestidos de su espiritu, pero no
todos realizan las obras debidas... » Nacidos del cspfritu nos
convertimos cn hijos do Dios. Al ser natural se anade el cspfritu
que no destruye la naturaleza. Por ello es posible que exista
todavfa el hombre viejo, el hombre carnal, segun la concepcion
paulina, cuyas obras seran obras de la carne y cl hombre es-
piritual cuyas obras seran obras del espiritu. A S. Vicente le
intercsa inculcar la presencia del espiritu que habita en nosotros
y que nos da capacidad para superar el mal y actuar como
Cristo. El medio para trabajar en busca de la propia perfection,
para ejercer bien los ministerios es << revestirse del cspfritu de
Cristo, imitar su perfection, procurar Ilegar a ella. Hay que
vaciarsc de si mismo para rcvestirse de Cristo )> (37).
(35) LN, 5; Const. 68-69; 11., p. 286-287; DL, B-16-i RC. 3-rCns'n:,
XII, 108 (XI, 410-411); sobre este mismo asunto se tratara en el comen-
tario a los art. 4-8.
(36) Rom., 14, 14; Gal., 3, 28; Ef., 4, 22; Col., 3, 9.
(37) COSTE, X11, 113 ( XI, 414 ); XI, 107 , passim (XI, 410, passim);
XI, 343 (236).
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3. El espiritu de Cristo.
Toda formulac16n de lo que es el espiritu de Cristo es
necesariamente limitativa. San Vicente nos describe de varias
mancras lo que el entiende por espiritu de Cristo. A la pre-
gunta: ^.Que es el espiritu de Cristo?, resportdera.: « Es el Espiritu
Santo derramado cn los corazones de los justos y habita en ellos,
y les da las misrnas disposiciones e inclinaciones que Jesucristo
tenia en la tierra y les hace actuar, no con ]a perfecci6n, pero
si seg6n la medida de los dunes recibidos >>.
La descripci6n anterior se completa con csta otra: a es un
espiritu de perfecta caridad y estima por la divinidad, un dcseo
ardiertte para honrarla, conocimiento de sus grandezas para
admirarlas y ensalzarlas incesantemente» y aCiadira: << es amor
a las humillaciones, amor al trabajo, amor a la oraci6n, amor
a las accioncs cxtcrnas e internas. He aqui una descripci6n del
espiritu de Cristo » (38).
Los vicencianistas claboraran mas ampliamente estas ideas
y las sistematizaran. Lo que a San Vicente interesa es que sus
misioncros se entusiasmen en el amor a Cristo, tomcn concicncia
de su uni6n con el y de la nccesidad de vivir el espiritu de
Cristo, de imitar sus virtudes, de hacer propias las mismas dis-
posiciones del coraz6n de Cristo para con cl Padre, los pobres,
los sacerdotes, para consign mismos, porque todos hemos sido
llamados a ser << conformes con Cristo n (39).
Adquirir la propia perfeccion correspondiente a su vo-
cacidn.
La pcrfccci6n no consiste en los extasis , sino en
curnplir la voluntad de 1)ios » (40).
(38) COSTE, XI, 107 (411).
(39) Rom., 8, 29; Los art. 4 al 8 de las Const. tienen comp tema
central cl espiritu de la G.M. Ahora me limito a sitar las siguiciltes obras:
I)ODIN A.: Espiritualidad de S. Vicente en V sem. vicenciana, 1977, Salamanca,
p. 97; IDEM: Espiritu de Cristo, espiritu de la -Vision en I sem. vicenciana,
Salamanca, 1972, p. 77; ANSARI A.: El espiritu de San Vicente , Madrid, 1801;
RICCARDI C.: C'ristologia e cristocentrisrno di S. Vincenzo, Al (197W, 27, 247,
(1971) 51; I)rat: L'esemplaritd uniuersale di Cristo net pensiero di S. Vincenzo,
Al (1963) 279; Ioeuu: Untanesimo cristocentrico di S. Vincenzo rte' Paoli. Al (1979)
8; ORCAIo A.: Espiritualidad de S. Vicente, BAC, Madrid, I. 11; lnA EZ ,J.M.:
Vicente de NO y los pobres de su tientpo, Edic. Siguernc, Salamanca, 1977,
p. 243, ss.; An temps de St. Vincent-de-Paul... et aijourd'hui en Animation vin-
centienne, Lc Bouscat, n. 20.
(40) COSTE, XL 317 (211).
(41) Mat. 5, 48; LG, 40.
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1. Los misioneros esldn llamados a la perfeccion.
Todos los cristianos estan llamados a la perfection : u Sed
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto ».
Una de las ideas centrales de la renovation conciliar es la
santidad como vocation de todos los cristianos : o Todos los
ficles, de cualquier estado y condition, estan llamados a Ia
plenitud de la caridad , santidad en la cual, atin en la sociedad
terrcna, Sc promuevc un modo nuevo do vivir mess humano o (41).
Los caminos para Ilegar a la santidad son distintos . Mess atin,
el cristiano desde su libertad , podra dar una respuesta positives
o negativa . Dios, en cambio, dice S . Vicente, saldra al encuentro
de esta ftlta de responsabilidad de algunos cristianos « susci-
tando it otros para quc se entreguen a sit divina Majestad y
procurer , con su gracia , pcrfeccionarse ellos mismos y perfec-
cionar a los demas >>. Los mictnbros de la C. M. han sido suscita-
dos por Dios para que se dediquen a la propria perfeccion y a
la perfeccion dc los demas . « i Que felices somos, exclama, por
encontrarnos en el camino de la perfeccion ! o. No dudara en
afirmar quc los misioneros, aunque no sean rcligiosos , estan en
estado de perfeccion como los mismos religiosos (42).
El imperativo de tender a Ia perfeccion sc manifiesta en
todo el pensamiento de S. Vicente . Estes explicito en todos los
textos normativos a partir do la Bula Salvatoris nostri.
Si en el manuscrito de Sarzana el primer medio es hacer la
voluntad de Dios, es porque para S. Vicente la perfeccion con-
siste en hater la voluntad do Dios o es el tnedio infalible para
alcanzarla.
La omision o silencio que en algunos trabajos preparatorios
de las asamblcas se nota acerca de la perfeccion y el compro-
miso con clla , incluso la petition explicita do alguna quc otra
provincia para que no se mcncionara en cl nuevo texto de ]as
Const. nunca Ilego a ser rcalidad en los textos definitivos (43).
(42) Cos-n.. 1, 47 (119); V, 316 (296); VII, 591 (501); XII, 77 (XI,
38); XII, 369 (XI, 640); (:f. (:AMI>o F.: Vicentinoru,n profession perfeclionis.
Vincent. (1961) 306, 340.
(43) En el LX no se senala coma medio para conseguir el fin de la
CM. la b6squeda de la perfeccion. pero se trata ampliamente de ella cuando
se habla sobre la vocaciOn a la santidad. on. 6-9; En el IL. p. 277 se ve
como aiguna provincia desea que no sc explicite la b6squeda de la perfeccion
at indicar el fin de la CAI. Lo misino sc ve en cl DL, B-10. Otras provincias
piensan de modo diverso. En cuanto a las corn tas definitivas cf. C:ONST.:
68-69, art. 2; DCL 74, n. 24.
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2. En que consiste la perfection , sewn S. Vicente (**).
San Vicente no escribio tratado alguno sobre la perfeccion.
Lo que ha aprendido y experimentado lo comunica a sit modo.
Segtin la definition clasica, es perfecto aquello que no le
Salta nada de lo que dehe tener. En este sentido solo nuestro
Senor y la Santisima Virgen son perfectos, dira S. Vicente. A
San Vicente no le interesa eso que se l lama perfeccion adquirida.
Le interesa mucho mess el dinamismo continuamente ascendente
del « Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto ». Por eso
escribira al P. Blatiron : o La perfeccion consiste en la practica
invariable para adquirir las virtudes y progresar en cllas, ya
que en el camino del Senor el no avanzar es retroceder >>. Entre
los hombres sera mess perfecto << aquel cuya voluntad sea mess
conforms con la dc Dios hasta tal punto que la suya y la nues-
tra no scan propiamente hablando, mas que un mismo no querer
y querer >>. El misionero, si quiere set- perfecto , tiene que cumplir
todo lo que se le pidc con-to « hombre, cristiano y misioncro >>.
Si comp hombre rational dehe set- junto y Como cristiano debe
practicar las virtudcs que \ucstro Senor nos cnseno, como
misionero debe realizar hien la obras que cl Senor hizo y con
sit espiritu , en la medida que lo permita nuestra debilidad >> (44).
El sentido dinamico en el que S. Vicente insiste, no Ic
aparta de la doctrina traditional que hace consistir la perfeccion
en ]a caridad , virtud eminentemente dinamica. De hecho S.Vi-
ccntc afirma que la perfeccion consiste en la caridad : a la caridad
y la union con la voluntad divina » son la escncia de la perfec-
cion. El plantearniento vicenciano no es especulativo, es practico.
Lo importantc es hater bien ]as cosas cotidianas cumpliendo
la voltntad dc fins en todo.
San Vicente ha hecho do la volutad do Dios la slave de sit
vida cspiritual. De ella arranca la devotion a la Providencia
y sus manitestaciones y fbrmulara con esmero los criterion pares
disccrnirla (45). Pot, scr el punto slave comprende todas las
(**) CosTF,, 11, 129 (107); Xl. 317 (211); X11, 300 (XI, 584). El
tema sobre Ia perfeccion ha sido amplisimamente estudiado por los autores
espirituales. (ito algunos autores en los cuales se puede ver la aniplia biblio-
gr:afia existente : Rovo M:usiN: Teologia de to per%ecci6n , BAC. Madrid. varias
ediciones; GUntuRi: Theologia spiritualis , ascetica et mystica, Roma, 1959: Br:-
NIGAR. A.: Theologgia spirituolis . Roma, 1964: BERNARD CH.: Compendia di
teologia spirituile, Roma. 1976; DIG (Diet. Theol. Catholicl, t. 12, col. 1219, ss.
(44) Cos'rm, X11, 77-78 (XI. 385).
(15) Dorm, A.: San Vicente forjador de apdstoles, Madrid. 1968, p. 44;
El tema sobre la Providencia en Sara Vicente ha sido muy estudiado en
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demas virtudes: La humildad, la indiferencia, y esta por cncima
de la practica de la presencia de Dios y de la pureza do inten-
cion. Hacer la voluntad de Dios da unidad a toda la vida es-
piritual y valoriza las acciones mas insignificantes y cotidianas
desde el punto de vista humano. Evita, ademas, el peligro de
localizar la perfeccion en ciertos actos, por muy buenos que
cstos scan . El peligro de engano no es in£recuente.
Es necesario tin punto de partida quc abarque toda acti-
vidad, porquc todo es fucntc de santidad si se pace siendo
dociles al Espiritu de Cristo (46).
3. Afotivos y medios.
Las motivaciones son muy variadas. Hay una en la quc
S. Vicente insiste. Se trata de conseguir quc la mediation detcn-
tada por el misioncro sca cficaz. Somos mediadores de la « re-
conciliacion entre Dios y los hombres. Es necesario que el me-
diador sea agradable a aquel que va a conceder la gracia. Asi
sc hate en los negocios hurnanos. Cumplir la voluntad de Dios
es hacerse agradable a el, es asegurar la efficacia de nuestra
mediac16n >>.
La Madre Chantal ha deducido quc en la CM. se quiere
unir la perfeccion religiosa con la perfeccion ecicsiastica. San
Vicente la escribe y la dice: << No, mi querida madrc, somos
demasiados malos para eso. La verdad es que nos cuesta encon-
tear tin mcdio para proseguir en nuestra vocation ». Sin em-
bargo, mss tarde, en las R.C. expondra con toda claridad que
<< el mcdio infalible para conseguir pronto la perfeccion es hacer
la voluntad de Dios ». En la conferencia del 7 de marzo de
1 659 explica lo que es la conformidad activa, la quc el misioncro
debe prestar. San Vicente no divaga y concreta al maximo los
criterios operativos: Hacer lo mandado; no pacer lo prohibido;
entre diversos proyectos optar por el que mas mortifica; seguir
prudentemente las buenas inspiraciones y ejecutar to que es
conexiOn con la voluntad de Dios. C:f. [BANEZ ,1 . M.: o.c., p. 256; ORCAIO,
A.: o.c., p. 96; COLLUCCIA G.: Espiritualidad vicenciana espiritualidad de action,
Edit. GEME, Salamanca , 1979, p . 212; ANSARI : El Espiritu de S. Virente. Ma-
drid, 1801; BounloNON : S. Vincent nnodile des honnnes d'action ..., p. 159; Boul.E:v:
L'ahandon total a in Providence an rytlmne de laquelle it s'accorde en Memorial du
Tricentenaire, p. 109; LE COIA:DIC: S. Vincent homrne d'action parce que l'homme
de la Providence , ibidem, p. 173.
(46) Cf. ORCAJO, A.: o.c., p. 96, ss.: KAPUSCIAK . G.: Il rompimento della
volonta di Dio come principio unificatore fra azione e preghiera in San Vincenzo de'
Paoli, Studio analitico (lei suoi serial . Disscrtatio ad laurcatu en la universidad
Gregoriana , Rona, 1982. (No publicada ). P.O. (Presbyterorum ordinis), 12.
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razonable » (47). En conjunto, el pensamiento de S. Vicente
es nitido y nada enturbia el hecho de quc alguna vez diga que la
perfecci6n consistc en hacer la voluntad de Dios y otras que la
voluntad de Dios es cl mcdio infalible para llegar a la per-
fcccion.
20. Se dedicaran a evangelizar a los pobres, sobre todo
a los may ahandonados.
Se dedicaran a evangelizar a los pobres.
<< I Que! Hacernos... no me atrevo a decirlo... si, evan-
gelizar a los pobres es tin oficio tan alto que es, par
excelencia, el oficio del Hijo de Dios. Y a nosotros se
nos dedica a ello como instrumentos por los que cl
Hijo de Dios sigue haciendo desdc el cielo lo que
hizo en la ticrra » (48).
La dedication a la evangelizaci6n de los pobres ha sido
una constante jamas inintcrumpida en todos los textos normativos
de la CM1. y en sit actividad apost6lica. Lo que si puede hater
cambiado es la comprensi6n del contenido teol6gico-pastoral de
la evangelizaci6n.
1. Lo que San Vicente entiende por evangelizacion (**).
La acci6n evangelizadora de S. Vicente entre los pobres
del campo tiene como meta la renovation do la vida cristiana.
Para ello el primer paso es la instrucci6n: << Una alma que no
conoce a Dios, quc no sabc lo que Dios ha hecho por su amor,
,-c6mo podra creer, esperar y amar?. -Y c6mo se salvard sin
fc, sin csperanza y sin caridadI ». Para S. Vicente la ignorancia
dc la pobre gente del campo era una pesadilla porque, seg6n
las ideas teol6gicas y morales do cntonces, la ignorancia era causa
de condenaci6n eterna. Esta preocupaci6n aliora con frecuencia
cuando habla a los misioneros. La CM. esta para instruir a los
(47) CosTE, XI1, 78 (XI, 385); Cos'm, It. 100 (85); XI, 150 (445);
K.C. 111, 3; Otros pasajes: CosTE: V. 316 1296): XI, 46 (738); XII, 369
(XI, 640). Cf. nota 45.
(48) ConE. XII, 80 (387).
(**) ZEnnE I.: L'evangelizzazione dei paver) secondo S. Vincenzo de' Paoli,
Roma, 1977; La evangelization de los pobres segun S. Vicente , en II seman . vicen-
ciana , Salamanca, 1973, p. 129; :4letodos y contenidos de la catequesis de S.I'.,
ibidem, p. 155; Doorx A.: Sermon de S. l'incent tie Paul sur le cathech isme: pre-
sentation historique et litteraire , Eco (1960) 55; (1981) 74; IBAvr:z J.M.: ox.,
p. 307; DIEBOLD E.: La calequesis y la misidn de la llija de la Caridad. Iii se-
mana vicenciana. Salamanca, 1975, p. 239.
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pobres : « Si, nuestro Senor exige que evangelicemos a los pobres.
Esto es to que el hizo y quicre continuarlo por medio de noso-
tros o. Hacia 1631 cscribc al P. Du Coudray, a la saz6n en
Roma, y lc dice: << Es preciso que haga cntendcr ( a la curia
romana) quel cl pohre pueblo se condena por no saber Las
cosas neccsarias para la salvaci6n y no confcsarsc. Si S. Santidad
supicse esta necesidad, no tendria descanso hasta hacer todo to
posiblc para poner ordcn en ello » (49).
Si la instruction es el primer paso, el segundo es la recep-
cion de los sacramentos. A pesar de Los muchos dcfcctos de ]a
vida cristiana de aquellos campesinos, ellos tenian fe, eran cris-
tianos. La instruccion Les moveria a poner en regla toda sit
vida cristiana. De ahi la importancia de la conlesidn, sobre
todo de la confesi6n general, dada la experiencia fucrtemente
sentida por S. Vicente en sus primeros trabajos misioneros.
Insiste sobre la confesion general hasta tal panto que se ha
considerado como un elemento distinctivo do la mision vicenciana.
Pero no falta la mention a la eucaristia que at fin , era el co-
loton de la mision. Conocemos las polcmicas que sobre la co-
muni6n frecuente existian en aquella epoca. Quizas por esto,
San Vicente no insists tanto. Sin embargo, su actitud hacia la
eucaristia la deja Bien cxpresada cuando en las K.C. manda a
los misioneros que errseten con celo c6mo se debe venerar este
gran sacramento y que es to que de el se debe creer (50).
El tercer elemento es la caridad. a Si entre vosotros hay
alguno que creycse pertenecer a la mision para evangelizar a
Los pobres y no socorrerlos, para ayudarles en sus necesidades
espirituales y no matcriales, respondo que nosotros debemos
asistirics y hacerles asistir de todas Las mantras, por nosotros o
por otros. Hacer esto es evangelizar con palabras y con liechos.
Esto es lo mas perfecto y tambien lo que nuestro Senor ha prac-
ticado » (51).
Para llevar a cabo la mision evangelizadora , S. Vicente
ponc en marcha Las misiones populares. El no las ha inventado,
pero las da un nuevo vigor. La mision sugiere a S. Vicente
(49) COSTE. 1. 121 (181); XI, 181 (104); 382, (267); XII, 80 (XI,
387) ; COSTE, I, 115 (177).
(50) COSTE. I, 45 (109); 53. (118); 58 (123); IV, 82 (381); 101 (102):
V, 373 (350); XI, 2 (698); 169 (94); XII. 82 (381); R.C. X, 3.
(5I) R.C. 1. 3; COSTS, XII, 87 (XI, 393); Cf. CosTE, IV, 67 (67);
101 (102); V. 372 (350). Todos los bi6grafos ponen de relieve las obras de
caridad realizadas por San Vicente mediante sus misioneros , Padres v Her-
manos. Cf. IOA.VEZ J .\I.: o.c., p . 326, ss .; RoMAN JAI.: o.c., pp. 515, ss.;
575, ss.
- 174 -
nuevas idcas sobre el catecismo, la predicac16n : nacera el
<< pequerno metodo >>, << el mas cxcelcnte, el que produce rods
honor, convencimiento al espfritu sin todos esos gritos que no
hacen mas quc molestar a los oyentes >>. Abrira las casas de los
misioncros para los ejercicios espirituales y asf cl cristiano pueda
ser mas perfecto en su vocacion y llegar a conocerla. Se refbr-
zara la idea de atender espiritual y cicntfficamente a los sacer-
dotes: sin un bucn sacerdote el fruto de la mision durara poco.
Darn mayor extension a la obra de las Caridades.
Podcmos afirmar que la evangelizacion, segr n la entiende
S. Vicente, es una a mision » en la cual el, poco a poco, va
descubricndo otros clementos, hasta constituir un completo pro-
grama de accion pastoral.
Nos preguntamos si el concepto quc S. Vicente tiene sobre
la evangelizacion no esta cxprcsado de manera mas significativa.
C'rco que si. Basta recordar lo que rsl nos dice cuando Irabla
sobre la formacion a los sacerdotes: << Evangelizar a los pobres
no se entiende solamente ensenar los misterios necesarios para
la salvacion, lino hacer todas las cocas predichas y figur adas
por los profe.tas, hacer efectivo el cvangclio ». El contexto, como
ya hemos insinuado, cs el de la formacion de los sacerdotes,
pero nos permite intuir una idea mas profunda, es decir, para
S. Vicente, evangelizar abarca todo lo neccsario para que Dios
sea honrado y amaclo y los pobres se salven plenamente, ad-
quieran su dignidad do hijos de Dios. Segun Dodin, « cl conte-
nido do la funcion de evarrgelizar a los pobres >> sc ha enriquecido
desdc 1625 a 1659. lvangelizar es, por tanto, mas que conte-
nidos precisos y cauces concretos de pastoral, una << mision y
tin principio inspirador » (52).
2. Signfcado de evangelizacion en la a Ebangelii Nuntiandi ».
La exhortaci6n de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, ha su-
puesto on hito en la reflcxion teologica y pastoral sobre el que-
hacer evangelizador.
Ante todo, el Papa (lice que hay que evitar rcduccionismos.
Los elementos que entran en juego, por muy importantes que
scan, no deben identificarse con el significado proprio de evan-
gelizar. Anunciar a Cristo a quien lo ignora, predicar, catequizar,
(52) COSTS, 1, 304 (330); A7111, 79 (71); XI, 256 (164); 292 (191);
XII, 289 (XI, 576) 295-98 (XI, 578, ss.); C:OSTE, XII, 441 (XI, 80); COSTS,
XII, 84 (XI. 390). Cf. ROMAN J.M1.: o.c., pp. 345, ss.; 371, ss.; DODIN A.:
Lecciones sobre. vincencianismo , Edic. CEME, Salamanca, 1978, p. 15; MEZZADRI
L.: De la Afisi6n a la G.A'f., AE (1978) 88.
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recibir los sacramentos, no pueden acaparar todo to que se quiere
cxpresar cuando hablamos de evangelizacion.
La cvangelizacion busca la renovacion del hombre y do la
humanidad, llegar a las raices de las culturas, sin identificarse
con ellas. Es realizar aqucilo de a hago nuevo todas las cocas ».
Convertir, desde el interior, la concicncia personal y colectiva
de los hombres. Cambiar los criterios de jiticio, la escala de
valores, los purrtos de interes, las linens del pensamiento, las
Fuentes de inspiration, los modclos do vida quc estan en con-
traste con la Palabra de Dios y con el dcsignio de la salvacion.
Cuando Pablo VI expose los contenidos de la evangeli-
zacion, nos percatamos de que se acerca mess a los contenidos
de la mision vicenciana. Efectivamcnte, el testimonio de vida,
predicar a Cristo revelador del Padre en el Espiritu Santo,
proclamar la vida, muerte y resurrection del Senor, ofrecer la
salvacion como gracia y don de la misericordia divinas, exhortar
at amor, infundir esperanza, aconse.jar la oration y la vida
sacramental, respetar los derechos del hombre, de la familia,
liberandolos de toda opresion y marginacion y promoviendolos
segun to exigc la dignidad del hombre y la institution familiar
son temas nada extranos a la mision y caridad de S. Vicente.
Proximidad, casi completes, la encontramos cuando la E.N.
nos liabla dc los medios para la evangelizacion: el ejemplo de
vida, la prcdicacion, la catequesis, la littirgia, los medios de
comunicacion social, los sacramentos, la piedad popular (53).
En resumen: El Papa Pablo VI se cleva a un piano de
rcflexion teologica y pastoral, tenicndo ante sus Ojos los multi-
ples problemas del mundo y de la Iglesia. San Vicente, en
cambio, todavia vive en el s. XVII, no se aparta do su piano
practico, el que mejor le va, y ticnc dclantc at grupo do misio-
neros evangclizadores que van a it de parroquia en parroquia,
sin olvidarse do aquellos parrogtlianos campesinos reunidos cn
la iglesia del Lugar en el acto misional.
La C.M. esta Ilamada a la evangelizacion y debe, por tanto,
profundizar en la riqueza de la teologia de la evangelizacion y
adaptar sus contenidos y metodos (54).
(53) N. nn . 18-20; 25-39; 40-18.
(54) En casi todas las provincias se ha intentado adaptar la tematica
rnisionera y sus mctodos. Como ejeniplo en la adaptation de los temarios,
Cf. ORTEGA R.: La gran noticia , edic. Paulinas. Bogota, 1979: PARDO V.: El
contenido de la enangeli xaciOn actual , nuevo temario misional desarrollado , AE (1979)
51-74; (1982) 78; LOPEZ II.: Temario para una misi6n semanal en BPMI (Boletin
de la provincia de tlcjico) (1976) 284, ss y en Vincentiana (1976) 46.
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Quienes son los pobres a los que la CM. debe evangelizar (* *) .
10. Necesidad de crilerios.
San Vicente se planted de alguna manera la cuestidn. Opta
por los pobres del campo y deja, por lo que a la misidn se
ref ere, los pobres de la ciudad. Las citas que se pucdcn aducir son
muchas. ^-Ie contento con una de 1660. Escribe al P.E. Jolly,
superior de la casa de Roma y le dice: a nuestra herencia son
los pobres del campo ». Es interesante el contexto de la carta.
Habla de las misiones que estan predicando el P. Euclcs (S.
Juan Eudcs) y los sacerdotes de las Conferencias de los marten
cn Paris y en otras ciudades y con « las bendiciones de Dios ».
San Vicente se alcgra, pcro manifiesta sin ambages que a nuestra
herencia son los pobres del campo» (55).
Es cierto que, en cuanto a la caridad, S. Vicente no hace
distincioncs: No hay miscria que detectc y no acuda a reme-
diarla pudiendolo pacer, pcro no asf cn cuanto a la misidn.
La CM. se encuentra ante una normativa concreta. Dcbc
evangelizar a los pobres, pero zque pobres?, porque pobres hay
muchos: Pobrcs en la fe y ricos en bienes de fortuna; ricos
de biencs materiales y pobres de cspiritu. La misma sociologfa
admite varios crilerios: hay pobres porque carecen de los bienes
rnaterialcs indispensables para el normal desarrollo de la persona
o porque carecen de bienes culturales requeridos por la dig-
nidad humana. Pero tambien se admite el criterio de la desi-
gualdad, es decir, son pobres porque ante la ley no son iguales.
Esta desigualdad pucde darse dentro de un contexto dc bicnes-
tar material.
El aspecto subjectivo tambien cuenta. Hay pobrezas hacia
las cuales existe una sensibilidad muy aguda, mientras otras
pobrezas estan poco menos que olvidadas y no pocas veces el
olvido es cultivado por intcrescs ccondmicos o politicos.
Ya dentro del ambito de la C.M., nadie ignora que existen
obras de cuya identidad vicenciana se puede dudar. Serfa un
(**) Cf. SENDRA J.: La identificaci6n de Jesus con los pobres en S. Mateo,
XXV. 31-46 en AB (,males de Barcelona, (196(3) 97, 201, 289, 493, 587;
(1967) 5, 81, 169. SYLVESTRE A.: Sobre elfin de la Compaeiia, Vincent. (1976)
191: BASTIAE`SEN A.: El pnbre y la pobreza, C:LAPVI (1981) 379; Caro E.: La
Iglesia carnina hacia los pobres, Vincent. (1979; 221 ; GORERA J.: El testannento
de S. Vicente. comentario a la conferencia del 6.12.1658, AE (1980) 42; ROJAS G.:
Nuestro fin en la 6ptica de Puebla, CLAPVI (1978) 244; TAMAYO A.: 1Cudles
pobres?, CLAPVI (1979) 428: ZEnn: I.: La eaangelizaci6n de los pobres segun
S. Vicente, II semana aicenciana , Salamanca, 1972, p. 134; IuAnEZ JAI.: n.e..
p. 278; ROMAN J.M.: ox., pp. 346 y 348.
(55) COSTE, VIII, 308 (308). Abundan nlucho las citas, Cf. COSTS,
XIV, 404; GARNIER F.: Vincentiana (1979), 183 ss.
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error seguir en la ambiguedad. Las mismas Const. han qucrido
dar urra respuesta cara el fiituro en el art. 12,1.
2°. Algunos criterios.
En el LN se intento dar algunos criterios. Se decfa que
por pobres se entendian los que << viven en condiciones menos
humanas por motivos economicos, culturales o sociales, teniendo
en cuenta las circunstancias del tiempo y lugar ». La idea con-
rintia, de alguna manera, en todos Ins trabajos preparatorios de
las asamblcas y en los textos aprobados, pcro sin que se precise.
Muchas provincias, al proponer como desean quc se formulc
el fin de la CM., suelen anadir criterios para saber a quo pobre
se dcbe evangelizar. Unas diran que son los que carecen de
asistencia pastoral o social. Otras aluden al abandono espiritual.
La CPAG80 no los recoge en los textos que propone.
La Const. actuates abordan el problcma y en el art. 12
establecen las caratcrfsticas de la obra viccnciana : << Atenci6n
a la realidad de la socicdad humana, sobrc todo a las causas
de la desigualclacl en la distribuc16n de ]a riqueza en el mundo ».
No me parece suficicntc. Creemos que cl pobre al quc debe
evangelizar la C.M. es el pobre sociologico en el sentido mate-
rial, cultural y espiritual.
Otra cucstion es si S. Vicente y la CM. solamente parten
de la vision sociolcigica. Ciertamentc no. San Vicente ve al
pobre desde la fe, desde la predileccicin de Dios, desde Cristo
encarnado, hecho pobre para redimir a la humanidad y quc
fue enviado para evangelizar a los pobres. Los ve desdc la
Iglesia que no es crcfblc si no evangeliza a los pobres. Las ex-
presiones famosas: << Dejar a Dios por Dios >> o << hay quc volver
la medalla >> son suficientemente significativas (56).
La motivacion tcologica para evangelizar a los pobres ha
estado sicmpre viva en la Cornpanfa, pcro este es otro aspecto
distinto del planteado aquf.
Sobre todo los mas abandonados.
Los pobres del campo son los preferidos en las R.C. La
intencion de abandonar esta preferencia y sustituirla por otra:
o los mils abandonados o aparece ya en el LN. No llega a cuajar
en ningun texto normativo hasta las Const. actuales.
La razon de ]a opcion viccnciana por los pobrcs del cameo
(56) LN, n. 3; G&S, 64. COSTE, XI, 60 (58); XI, 364 (263;; 20 (725);
392 (273; XII, 79), (XI, 383). Cf. lrfANEZ J.M.: o.c.. 278. 281; ROMAN
J.M.: o.c., pp. 266, 345-346.
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obedece al hecho del mayor abandono en el que ostos se en-
cuentran . Hay una especie de o bloqueo social y apostolico o
que les margina del resto social (57).
Literalmente, cl texto de las R.C. no limita de manera
exclusiva la evangelizacion a los pobres del campo, como se
establecia en el contrato de fundacion de la Compania y en
otros documentos posteriores. En la practica, la preferencia fue
tan grande en favor do la evangelizacion de los campesinos que
la posibilidades dadas por el texto literal apenas si se tenlan
en cuenta. Sin duda influyo en ello el pensamicnto de S. Vi-
cente que a6 n en 1660, como ya hemos dicho, todavia repetia:
Nuestra herencia son los pobres del campo o.
La historia de las misiones populares da un balance alta-
mente positivo en favor de la evangelizacion del pueblo cam-
pesino. Pero esto no quiere decir quc no se haya misionado
en las ciudades.
Las Const. actuales siguen la misma oricntacion que la que
ofrccen ]as R.C.: cstablccen un principio general y una prefe-
rencia : se puede evangelizar a todos los pobres, o sobre todo
a los mas abandonados »... La clausula parece Buena porque
amplia el Campo de trabajo apostolico y responcle a un hecho
social do gran relieve: el fcnomcno del urbanismo y la despo-
blacion del Campo. Grandes masas de campesinos se asientan
en las grander ciudades. Creo quc tiene un aspccto negativo:
la ampliacion del Campo de trabajo comporta la dificultad de
dar una imagen de la C.I. mas clara y precisa en el servicio
quc puede prestar a la Iglesia. Este peligro puede ser conjurado
si las provincias, conscientes de sus limitaciones, reducen sus
planes a tenor de sus capacidades, como se insinua en el art. 15.
Con todo, la amplitud del texto constitucional puede ser obice
cuando se trata de juzgar obras y marcar caminos nuevos y
mas concretos.
Por otra parte, la clausula: << sobre todo los mas pobres»
adolece de cierta vaguedad. S6lo se puede interpretarla muy
rclativamente. Picnso que, mas que un criteria objetivo, Cs un
dinamismo que nos empuja hacia los mas abandonados en los
momentos decisivos de las opciones. San Vicente pronuncia la
frase cuando en una conferencia habla del amor a los pobres:
u Esta pequena Compania procura dedicarse con afecto a servir
a los pobres, quc son los preferidos de Dios; por eso tenemos
motivos para esperar que, por amor hacia ellos, tambien nos
amara a nosotros. As(, pues, hermanos mios, busquemos, incluso,
(57) LN, n. 3; IL 79 , Vincentiana ( 1978) 278 ; DL, B-9, 10.
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a los mas pobres y mas abandonados y reconozcamos delante de
Dios quc son ellos nucstros senores y nuestros amos, y que no
somos dignos de rendirles nuestros pequenos servicios ».
^Que queda, pues , de la idea de no misionar en las ciuda-
des?. Legalmente nada . Sin embargo , la rayon por la que S.
Vicente opt() por los pobres del campo sigue en vigor. Si los
pobres de la Ciudad tenian entonces , ohjetivamente hablando,
mcdios Para salir de sit pobreza material y espiritual y los del
campo no, la CM . debe estar atenta para it a aquellos pobres
que carecen de los medios necesarios para salir de su pobreza
material y espiritual (58).
3°. Ayudan a la formacion de los clerigos y laicos y los
llevan a una participacion mas plena en la evangeli-
zacion de los pobres.
Es eI tercer mcdio para lograr el tin tic la Compania.
Ayudan a la formacion de los clerigos (* *).
o Puede decirse qtie evangelizar a las pobres no se
entiende solamente ensenar los misterios necesarios pa-
ra la salvacion, sino haccr todas las cocas predichas por
los profetas, hacer efectivo el evangclio. Ya sabeis quc
antiguamente Dios rechazo a los sacerdotes mancha-
dos... y dijo quc suscitaria otros... j or medio de quien
cumplio esta promesa?. Por su Ilijo nuestro Senor, que
ordeno sacerdotes, los instruyo y les dio poder para
(58) Cf. nota 55; Por poser un ejemplo de misiones en ]as ciudades.
En Espana a partir de los altos 1948 la C.M. ha dado misiones en lac ciu-
dades, unas veces siendo ella la que lac organizaba. otras colaborando con
otras congregaciones misioncras . COSTE, XI, 392 (273); IV, 405-406 (381).
Cf. ROMAN JAL: o.c., 346 en donde se pueden ver lac excepciones admitidas
por San Vicente para misionar lugares quc no eran rurales.
(*S) En cuanto a la bibliograffa sobre la formacion de los clerigos nie
remito, ademhs tic lac biografias cl: sleas, ARELLY. COLLl:T, COSTE, y lac mas
modernas: ROMAN J.M., a la obra del P. Rocnr. M.: Saint Vincent de Paul
and the formation of clerics, Friburgo, 1964. La biugraffa que el P. Rocrn: M.
nos da es aulplia. Cf. MoviE E.: Saint Vincent de Paul et It sacerdoce. Paris,
1900 (existe traduccion espanola) ; IIRUNo G.: Ad cleri disciplinam, AE (1943)
300; CIL%LUMEAU R.: San Vicente y la obra de los seminarios, 11 semana vicen-
ciana. Salamanca, 1973, p. 97; DARRICALT R.: La formation des profeseurs des
siminaires au debut du XVIII s. d'apris un directoire de M. Bonnet (1664-1735),
S.G. della Missione, Piacenza, 1966; ROUA.NET J. B.: Saint Vincent de Paul
instrument de Jisus-Christ, Bourges , 1960, (existe traduccion cspanola en AE,
(1978) 269-379; Carta de in S.C. de .Seminaries con ocasi6n del tricentenario de la
muerte de S.V., Vincent. (1960) 263; STILLLA G.: I.'insegnameto ftlosofico dei
preti delta Alissione alle origini del nenhmlismo in Italia, Roma, 1967; MEZZADRI
L.: La sfiiritualitd dell'ecclesiastico secentesco in alcune fault letterarie, Al (1981) 89.
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ordenar a otros. Y esto Para pacer por medio de ellos
to que e1 hizo durante su vida, Para salvar a todas las
naciones por medio de las instrucciones y do Ia admi-
nistraci6n dc los sacramentos » (59).
Desde el momento en el que S. Vicente se decide por ayudar
a los eclcsiasticos manticne Grrne su propcisito . La CM., por su
parte, ha sido constante en cstc quehacer a traves do su historia,
no obstante las crisis habidas por motivos politicos y rcligiosos.
Los textos normativos tampoco Iran sufi•ido cambios especiales.
San Vicente hablo con frecuencia y con interes a sus
misioneros sobre la formacion a los clerigos: « Los ordenandos
son el mcjor y mas precioso don que Ia Iglesia pucdc pones
en nuestras rnanos )>. Como sicmpre ester convencido que Ia obra
viene de Dios y Dios nos ha llamado a ella Para que Ia ejcr-
zamos o seriamente , con humildad , devotion y constancia como
eorresponcle a Ia excclencia de Ia obra >>.
Los cauces que han scrvido Para prestar Ia ayuda han
sido los retiros cspiritualcs, las confcrencias de los martes y los
seminarios . La CA1. sigue el mismo camino, sin excluir otros
medios a tenor de las circunstancias.
La formation vicenciana abarcaba dos aspectos principal-
mente: Ia ciencia y Ia virtud. No solo Ia ciencia, decia S. Vi-
cente, sino tambien Ia virtud, porque aquella sin esta no ser-
viria Para nada o casi nada, stria in6til y hasta peligrosa.
Sea to que fuerc sohre la originalidad de Ia obra vicenciana
en to que a la forrnaci6n de los clerigos se refiere, to cierto es
que S. Vicente intenta a Ilevar it Ia practica y to consigue, las
disposiciones del Concilio de Trento y los descos de los obispos.
Es, por to menos, un huen cjecutor de las disposiciones cclesiales.
El historiador Darricau tree que Ia formacion vicenciana se
caracteriza por dos rasgos: el realismo, es decir, da a Ia Iglesia
sacerdotes que saber responder a ]as necesidades del pueblo
cristiano. Para ello, procura dar una fiormaci6n pastoral adecua-
cIa. La scgunda caracteristica es el sentido sobrenatural del
sacerdocio. No podemos olvidar que la obra vicenciana se ]levy
a cabo en un tiempo que urge dar soluciones. Quiras, por no
habersc tenido en cucnta esta circunstancia. se ha criticado
negativamente Ia formacion dada pot, S. Vicente a los clerigos:
apresurada y antiintclectual.
Es posible que Ia C.M. haya caido en los mismos defcctos
( 59) COSTE, Xl, 84 (391).
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y la razon puede estar en haber establecido como fijos, metodos
y contenidos de urgencia (61)).
Las Const. no seeialan ambitos en la formacion como lo
hacen las R.C. Hablan de la formacion en general. Logicamente
se debe pensar en una formacion completa, propia del sacerdote,
seg6n la exige la dignidad sacerdotal y los compromisos pasto-
tales que el sacerdote debe aceptar hoy.
La crisis actual sobre la identidad sacerdotal, las diferencias
en el modo de ver la formacion do los futuros sacerdotes, obligan
a la CM., empeiiada en esta tarea, a estar muy atenta al desar-
rollo de la doctrina sobre el sacerdocio, Jas exigencias pastorales
tan variadas y tan cambiantes, y a las disposiciones de la jerar-
quia universal y local quien nos llama a esta tarca. << El mejor
st•rvicio que se pucdc prestar a la Iglcsia es dotarla de buenos
";tc t'rtlt,tcs >>.
Ayudan a la formacion de los laicos (**).
1. Las asoctaciones latcale.s vicencianas.
Hace unos ochocientos anos, poco mas o menos, que
]as mujeres no ticncn ningun emplco p6blico en la
Iglcsia. Antes existicron las diaconisas... Pcro, en tiempos
(60) URBANO VIII. Bula a Saluatoris Nostri a. AASCM. p. 3: R.C.1., 1;
Const ., 54, I. 2; X11, I ; Const., 68-69 , 2, 22; DARRICAU R.: Alain de Solmi-
nihac, ivtque de Cahors, Edic. C.L.D., 1980, p. 39; CosrE, Xl, 7 (702); 9 (904);
X11, 85 (XI. 391); 99 (XI. 403); Cosrm, Xi, 84 (390). Cf. ROMAN J.M.:
O.c.p.. 240. 345, 367.
No tencrnos una obra hist6rica completa de la labor de la CM. en los
seminaries . Existen muchas monografias . Ejemplo: Las que aduce al 1'.
RocnE M. en su obra antes citada, p. xrv-xlx; LUENGO Y SALTJTAN: Los
e.studios eclesidslicos en los seminarios diocesanos de Filipinos en el s. XIX. Tesis
doctoral en la facultad do (ilosofia y letras de la Universidad de Madrid,
1968 (no publicada). UEI.AnoZA R.: The contribution of the C.M., to the Philip-
pine culture. Manila. 1974, (tesis no publicada). MVNLTA J.M.: S.V. animador
del Culto. 1974. El P. CID R. nos dies una lista completa de los seminaries
rcgidos por la C.M. desde Ins principios hasta 1979, Vincentiana ( 1979) 101, ss.
(5*) ALLAIN : S. Vicente precursor de la A.C. en Memorial du Tricentc-
naire . p. 241 ; CAYETAN S.: Concepcion Arenal Spanish disciple of S. Vincent, Thought
Patterns. V. 9, p. 80; CORDENOD : S.V. en Cheitillon -les-Dombes, Bourges, 1908.
CosTE: S.V. et les Dames de la Chariti, Paris. 1917; M. l)Et.vA: Las asociacio-
nes de In Caridad ad mentem V. II. Vincent. (1970) 170; lm--m: Dames de la Caridad,
CI.Ai'Vi, (1977) 275; DESPLANQUE: S.V. sous l'etnprise chritienne, Paris, 1936;
I)nnrv A.: La promotion de let femme d l'apostolat rnisswnnaire. Mission et Chariot
(1967) 307; DELVA C.: Caridad personal y caridad colectira. I V setnana vicenciana.
Salamanca . 1976, p . 143; IoEM : Las tres dimensions de la Caridad. Congreso
AIC, Madrid . 1981: MENtcli. LU-GIANNL I: Dalle Dante ai gruppi vincen.,ani
di volontariato , Al (1980 ) 202: GIELEN Cut.: La CA4. anitnudora de las Caridades,
AE (1977) 842; HERRERA J.: Historia de las Dames, Madrid....; IuaM: -4ccion
social vicenciana , principios y audios de la A. Catdlica, AE (1938-1939) 220, 361,
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de Carlomagno, por on misterioso designio de la divina
Providencia, esta costumbre ceso y la condition feme-
nina file privada de todo empleo. Pero he aqul que
esa misma divina Providencia se dirige hoy a vosotras
para suplir lo que falta en el servicio a los pobres en-
fermos... (61).
La Cofradla de la Caridad de Chatillon es la primera obra
de caridad organizada por S. Vicente, cuyos miembros Bran
laicos. La expcricncia tuvo tin exito extraordinario. Sc multi-
plicaron de tal modo que era muy dificil saber el nt mero do
las que funcionaban en Francia.
La confraternidad o cofradia tenfa una limitation: era
parroquial, es decir, su labor no trascendia a los limites de la
parroquia. Para superar estas lindes, San Vicente piensa en las
llamas de la Caridad. Asi puede extender su action caritativa
y salir al encuentro de las nucvas formas de pobreza. De hecho,
las Damas ayudan a S. Vicente en sit obra de caridad en favor
do los galcotes, ninos abandonados, misiones extranjeras, regiones
devastadas, etc.
Lo principal es que San Vicente ha sabido y conseguido
acercar los ricos a los pobres, crear en ellos una conciencia de
sus deberes como cristianos hacia Jos pobres. Ha conseguido,
ademas, superar una mentalidad que hacia de la mujer tin ser
totalmentc pasivo en la Iglesia. Ha conseguido que cllas mues-
tren el rostro materno de la Iglesia.
Las C:ofradias de la Caridad fucron femeninas y masculinas
y mixtas. El mayor cxito lo obtuvo S. Vicente con las Cofradias
de las mujcres. Las otras quedaron en la penumbra. El primer
ensayo serio de promocion de la mujer despues de varios siglos
425. MEAnu L.: S.V. organizer unafraid. S.V. lectures, 1949, p. 5 St. john Uni-
versity; MEDARU: La misi6n de los laicos en In Iglesia vistos par S. Vicente, M&
morial du Tricentenaire, p. 233; MENABREA: S.V. maitre des hommes d'Etat,
Paris, 1944; MEI,1EI.s: S. V. et les retraites ferrnee.r. Paris, 1914; Mu oz J.J.:
Los laicos y la animaci6n de la comunidad , AE (1975) 595; PAul.o VI: Discurso
a las Caridades de S. Vicente, Vincent. (1971) 168; ZANCIIIN M.: S.V. precursor
del V. II en el apostolado de los laicos , AB (1968) 233; DODIN A.: S. V. y la
mujer en In uida de la Iglesia, Lecciones sobre vicencianismo, Edc. CEME, Sa-
lamanca, 1978, p. 161; Caridad y aoluntariado, 1V semana vicenciana. Sala-
manca, p. 167; CIPRIANO W.E.: Las.fundaciones de Caridad de S. Vicente de Paul.
Valoraci6n de las ideas y metodos del canto, Madrid, 1935, vcase la bibliografia
de este autor en las pp. 8-10; GOYAU G.: Les Dames de la Charite de Monsieur
Vincent, Paris, 1918.
(61) COSTS: XIII, 810.
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do relegacion a papeles meramente pasivos habia resultado
(62).
Una obra llama a otras. La atencion a las Caridades hace
quc se descubra una mujcr, Luisa de Marillac y quc encuentre
su vocacion, despues de muchos anos de busqucda, de dudas
e inccrtidumbres. Santa Luisa va a ser una colaboradora excep-
cional de S. Vicente. Va completar su obra desdc la sensibilidad
femenina. Ambos fundarian la Compaiua dc las Hijas de la
Caridad, al principio auxiliares de las llamas y despues,
comunidad indepcndiente. Las Hijas de la Caridad vienen defi-
nidas en los documcntos do fundacion como a Cofradia de la
Caridad compuesta dc j6venes y viudas provcnientes del mundo
rural n. Le aprobacion Pontificia de 1668 las reconoce como
Comunidad de piadosas mujeres » dccididas a vivir en comu-
nidad, sin dejar el habito scglar, pero consagradas por entero
al scrvicio de los pobres enfermos ... La C\1, rccibira de su fun-
dador una nueva mision: Animar espiritualmcntc y fundar las
Caridades, colaborar con las Damas y atender sacerdotalmente
a las Hijas de la Caridad (63).
Acontecimientos posteriores, fntimamente relacionados con
la CM. haran que otras asociaciones de seglares entren dentro
de la esfera apost6lica de la Companfa: Las Hijas de Maria,
Ia Asociaci6n de la Milagrosa, la Archicofradfa do la Agonfa,
y de la SS. Trinidad. Todas subsisten. La asociaci6n dc Hijos e
Hijas de Maria esta en plena transformaci6n con gran vitalidad
en algunas naciones.
A estas agrupaciones de asociaciones de seglares por espfritu
c historia ligadas a la GM. hay que anadir las quc la Iglesia
Ic confia por razones de apostolado.
De todas ellas se tratara mas ampliamente en el art . 24 de las
Const.
(62) Cf. ROMAN J .M.: o.c., pp. 126, ss.; 449-450; 515; Cf. COSTE: S.1"
at les Dames, Paris, 1917; HERRE.RA J.: Historia de las Damas, Madrid.
(63) CosTE, XIII , 557, 569; CosTE: Les filles de to Chariti de S. Vincen
de Paul , Paris, 1923; IUEM : L'irection de La Compagnie des Filles de la Charite,
AF (1933) 7-17; NIETO 1'.: Historia de las Hijas de la Caridad, Madrid, 1923,
2 vol.; MEYER -HUERCA : Una Instituci6n original ..., Edic. CEME, Salamanca,
1974; VERNASCHI A.: Una istituzione originale : Le !'iglie delta Caritd di S. Vin-
cenzo de ' Paoli, Roma , 1908; R .C., 1, 2; XI, 11; PEREZ F.M.: Los ministerios
de la CM. on favor de las Hijas de la Caridad, AE (1979) 82; IBANEZ J.M.:
o.c., p. 200 ; ROMAN J.M.: ox., p. 515-576.
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2. La formation vicenciana a las asociaciones laicales.
La formacion impartida por S. Vicente comprendia dos
aspectos : el espiritual y el apostolico o pastoral. Las confercncias
y los reglamentos dados a cstas asociaciones estan Ilenos de ciiclros
contenidos. San Vicente tiene sumo interes de que los miembros
de ]as asociaciones de caridad scan ante todo, buenos cristianos
y despucs que sepan como asistir a los pobres . Dc hecho la vida
cristiana florecia entre aquellas senoras dc las Caridades. Dc la
Senora Fouquct se dccia : << Si , por desgracia , lleg ara a clesa-
parecer el cvangelio , se encontrarfa su espiritu y sus mAximas
en las costumbres y sentimientos do esta Senora. Hacfa la picdad
tan amable quc animaba a todos a dedicarse a ella o.
En cuanto al aspccto pastoral , basta el primer reglamento
en dondc sc conjugan admirablemente la tcrnura y los detalles
del servicio en la cantidad y clase dc alimentos que se deben
dar al cnfcrmo y en quc hora precisa hay quc darlos. Y todo
motivado por la caridad (64).
Las Const. hablan s6lamentc de la formacion en general.
Es evidente quc csta formacion generica suponc y comporta
todos los elementos necesarios para quc sea adecuada y sea,
adcmas, un servicio de caridad convinccnte y crefble . Vcrcmos
despues como el art. 24 sera mas concreto indicando que la
formacion debe abarcar to cspiritual , lo apostolico y lo politico,
entendiendo este termino en el sentido etimol6gico (65).
La CM . ha seguido la misma linea trazada por S. Vicente.
Sin embargo , en los itltimos tiempos dos aspectos hay que hater
notar : Uno positivo, es decir , el esfucrzo por poner al dfa las
asociaciones vicencianas laicales scgrin las nnevas orientaciones
del Vaticano 11 contenidas en el decreto sobre el apostolado de
Jos seglares . Otro negativo : la lentitud por conseguir on servicio
de caridad convinccntc dejando a un ]ado metodos proprios de
otras epocas.
Las otras asociaciones vicencianas de seglares , cuya finalidad
principal es la vida cristiana , toinando corno modelo a Maria,
han lido acusadas de on « pietismo >> demasiado cerrado en si
mismo, sin proyeccion apostolica alguna. Quizas la acusacion
sea tin tanto ligera porque desde hace muchos anos Ia preocu-
paci6n por la apertura hacia cl apostolado ha silo constante
(64) CASTE, XII1, 417-532; 761-830; COSTE , III1175 (77); C:osrE,
XIII , 428; Cf. ROMAN J.%1.: o.c., 454, ss.
(65) PEREz F.M.: ^Cfoico o politico ?, AE (1975) 212.
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en ]as orientaciones pontificias y en los programas de las aso-
ciaciones.
En el fordo estan los problemas gencrales quc han afectado
profrtndamente a todas las asociacioncs de seglares en la Iglesia,
las cuestiones que se relacionen con la justicia y la Caridad, el
let16rneno de la secularizaci6n e, incluso, ]a crisis de las expre-
siones religiosas todas y en especial las marianas (66).
Los laicos como agenles de evangelization.
La ayuda a la formacibn de los laicos como parte del tercer
medio para lograr el fin de la C.M. no se reduce a la ayuda
en la formacibn de ]as asociaciones vicencianas laicales, se trata
tambien do la formacibn do los laicos como agcntcs do cvangc-
lizaci6n. Es mas, la intenci6n de la asamblea al introducir este
nuevo elemento entre los medios para el logro del fin, era la
formacibn de estos laicos, comprometidos en la tarea de la evan-
gelizaci6n desde los diferentes servicios que pueden prestar a las
comunidades eclesiales en las cuales trabajan y vixen sit fe cris-
tiana.
La idea ya Sc hizo patcnte en el L\ teniendo en cucnta
el puesto del laico en la Iglesia. Se introduce en las Const. 68-69
y no se abandona en los documentos posteriores.
Hay un detallc quc convicnc resaltar y es quc, aun en
estos documentos, no se piensa en introducir a los laicos dentro
del contexto del fin de la CN1. En el IL79 algunas provincias
(66) M. DELVA C.: Las asociaciones de Caridad ad mentem Vaticano II,
Vincent. (1970) 170; Las Damas de la Caridad. C:LAPVI, (1977) 275. Inte-
resa ver In marcha de esta asociacibn a travis de sus revistas internacionales.
AIC, editada en tres lenguas, y las revistas nacionales. como Justicia y Caridad
(Espana). Annali della Caritd, ( Italia ), Les Equipes de Saint Vincent (Francia).
etc. Sobrc todo cl documento base aprobado en cl Congreso international
en Madrid, 1981. cuyo titulo es: Contra in pobreza actuar juntas. Merecen men-
ci6n los anteriores congresos internacionales de Mejico y Bogota.
Sobrc las asociaciones marianas, C f. Dra.uAno J.: Hijas e HUo.c de Maria.
1966. Contiene una exposici6n muy completa de to que es esta asociacibn,
de su evolution. Contiene ademas in Inejor bibliografia que conozco sobre
dicha asociacibn. Tambien interesan sus revistas: Jeunesse.s mariales (Francia)
:Maria nostra lute (Italia), Fichas de formation de la juventud mariana vicenciana
en E'spaita.
Sobre la Archicofradia de in Santa Agonia. cf. F.ARIGALUIE. M.G.: An-
toine Nicole pretre de la C.:M. _fondateur de 1'archiconfrcrie de la Sainte-.lgonie, Paris,
1908 v las revistas: irchicogfririe de In .S.:i., Paris, revista trimestral; Archi-
coafraternity Holy Agony, revista trimestral, Emmitsburg, Maryland, USA;
FERNANDEL 1.: Priuilegi a C.;L1., Matriti, 1962. Sobre Its otras asociaciones:
Santisiina Trinidad. Reparaci6n sacerdotal cf. FERNANDE% J.: o.c.. no. 170-176.
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lo piden. El DL80 no acepta tal petition. Es la AG80 la que
definitimentc la introduce (67).
Las razones nos parecen obvias: la nueva vision que de la
Iglesia nos da el Vaticano II y el puesto y tareas que al laicado
se le asignan. Los laicos dejan de ser una parte pasiva para
asurnir sus respondahilidades en la construction del reino de
Dios y de la ciudad terrena: A los laicos incumben, por vo-
cacion laical, instaurar el orden social en Cristo, crear la ciudad
terrestre segun el designio de Dios, haciendo que la injusticia no
mine las rclaciones humanas, ni las estructuras sociales scan
causa de la pobreza. Los movimientos laicales son tin hecho
vivo en la Iglesia de hoy, hasta el punto de considcrarse como
uno de los signor de los ticmpos eclesiales. Pablo VI, en la E.N.
nos dice: << Los seglares, cuya vocation especifica los coloca en
cl corazon del mundo y a la gufa de las variadas tareas tem-
porales, dcbcn cjcrccr por lo mismo una forma singular de
evangelization. Su tarea inrnediata no es la institution y el desar-
rollo dc la comunidad ecclesial - osta es funcion especffica do
los pastures -, sino el poner en practica todas las posibilidades
cristianas y evangelicas escondidas, Pero a su vez ya presentes y
activas en las cosas del mundo: polftica, campo social, economfa,
cultura, ciencias, artes, vida international, comunicacion de
masas, etc. >>.
Quizas el texto de Pablo VI sea excesivamente amplio.
Personalmente creo quc se incluye en lo quc se establece en
nuestras Const.. pcro juzgo que la idea iba dirigida, mas que
a todas las categorfas de laicos, a aquellos que por sus com-
promisos trabajan mas directamente en las iglesias locales, en la
formacion y desarrollo de las mismas (68).
De todo lo dicho no resulta ajcno, segun la tradition vicen-
ciana, elevar constitucionalmente el compromiso de los laicos y
lo quc era tin ministerio considerarlo, desde ahora, uno de los
medios para lograr el fin de la Companfa.
y los llevan a una participation mas plena en la evan-
gelizacion de los pobres.
La finalidad que se pretencfe en la ayuda quc debe la CM.
prestar a la formacion tie los sacerdotes y de los laicos no puede
ser distinta que lo que exige el mismo fin de la Congregation.
(67) LN.. n. 114; Const. 68-68, art. 25, 27; IL 79, Vincent. (1978)
276; DL80, B-10-11.
(68) LG, 30-36: AA, passim; E.N.. n. 70; Cf. SCHILL EIWECKX E.: Dc/i-
nicion del laico crisl ano en la Iglesia del Vatican II, obra dirigida por G. Ba-
ra6na, 2 vol. p. 977.
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Nunca se puede prescindir de lo que es el eje de toda actividad
apostolica de la CM.: la evangclizacion de los pobres. En prin-
cipio no hace falta decirlo, sin embargo, la expericncia cnsena
que por injercncias extraiias se cae facilmente en una formaci6n
indiferenciada. No se trata de dar una formacidn en una ^ nica
direccion. Se trata de ser fieles a nuestro carisma, a nuestra
mision en la Iglesia.
El P.O. hace esta advertencia cuando habla del ministerio
de los sacerdotes: << Aunque a todos sc dcban los presbiteros, sin
embargo, consideren a los pobrcs y los dcbiles con quienes el
Senor se present6 asociado especialmente, y cuya evangelizacidn
se da como signo de la obra mesianica, les esten confiados dc una
manera especial » (69). Lo mismo se puede decir de los laicos
como ag_ entes de evangelizaci6n en una Iglesia quc ha apostado
por los pobres y quiere ser Ilamada Iglesia de los pobres.
La clausula tiene tambicn cl merito de dar unidad, entron-
cando los medios. aparentemente los mas alejados, con el
FIN de la Congregacirin de la Misic n : Seguir e imitar a Cristo,
evangelizador de los pobres.
" j Oh Salvador ! j Senor mio y Dios mio ! Tit has
suscilado esta Compania Para la eeangelizacidn de los
pobres; la has enviado a los pobres p quieres que ella
to de a conocer a ellos como unico Dios verdadero g a
Jesucristo como enviado tuyo al mundo, para que, por este
medio, alcancen la vida eterna. Esto tiene que hacernos
preferir esta tarea a todas las ocupaciones p cargos de la
sierra 4 que nos consideren los mds felices del mundo.
j Dios mio ! j Quien pudiera comprenderlo ! Conccdenos
esta gracia. Amen ".
(Conf. San Vicente sobre el fin de la Compania).
(69) P.O., n. 6, 17; AA. n. 8.
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IN MEMORIAM
FATHER WILLIAM M. SLATTERY
Superior General Emeritus C.M.
CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALTTIA
ROMA 11 de agosto de 1982
A los Visitadores de la (:.MM.
La gracia del Seim sea siempre con nosotros.
E,n ausencia del P. General les comunico, y por medio de Vds. a
todas sus provincias, que el P. 1V.A1. Slattery fallecio aver, dia 10 de
agosto. Asi nos to comunico por telefono el Visitador de la provincia
oriental USA, P.G. 111ahoney.
Nuestro P. General estard presence en los funerales que tendrdn
lugar el proximo s4bado, dia 14, en el Serninario San Vicente de la
ciudad de Philadelphia.
La Congregation de la Alision dehe una inmensa gratitud at
P. Slattery, de la que fue Superior General durante 21 anos.
Nacio en Baltimore el 7 de mayo de 1895 y curso los estudios
elementales y de la secundaria en el colegio parroquial Inmaculada Con-
cepcion de la misma ciudad. Fue recibido en el Seminario interno el 10
de junio de 1913y alli emitio los santos votos el 11 de junio de 1915.
Fue ordenado sacerdole por el Card. Dennis Dougherty el 8 de jurtio
de 1919. En septiembre del mismo ano fue enviado a la Casa Inter-
nacional de Rorna Para seguir los cursor del doctorado en 7eologia en
el Angelicurn. Consigue el doctorado en 1921. Es destinado a German-
town en donde residird :zeros 25 aims, primero como Director del Se-
rninario interno, despues como Superior en 1927 y, luego, comp Visita.dor
de la Provincia oriental USA. El 24 de diciembre de 1945 es nom-
brado Asistente-Substituto en el Consejo General y se traslada a Paris
en mayo de 1946. La Asamblea general 31a le elige Superior General
el 5 de julio de 1947. Dura en el cargo hasta la Asamblea General
de 1968 en la que, despues de consultar a los asambleistas, renuncia a
su cargo de Superior General. Desde entonces ha vivido en la casa pro-
vincial de Philadelphia, ejerciendo el ministerio sacerdotal, particular-
mente en el confesionario. Desde hate tin aito debia recluirse periodica-
mente en to enfermeria de la casa.
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Los 21 ados del superiorato general del P. Slattery han sido mar-
cados por importantes aconlecimientos en to que a la Congregaci(in se
rejiere. Sus circulares, sdlidamente estructttradas, respiran proftutda piedad
para con Dios, San Vicente y un grande amor y servicio a la Con{tire-
gacidn. Sacerdote de piedad inalterable , servidor de la Congregacidn en
constanle disponibilidad y, at mismo liempo, projundamente humilde.
Seguro que a el sierso fiel y bueno » habrd entrado en el gozo de
su Senor.
Roguemos por it.
Quedo en el amor de todos Vds.
Miguel Perez Flores, C.M.
Vic. Gen.
BIOGRAPHY
William M. Slattery was born in Baltimore on May 7, 1895,
the son of Timothy and Catherine 'Smith) Slattery . He was,
as it were, born into a truly Vincentian tradition . His father's
brother was Brother Thomas, C.M., a lay brother in the Con-
gregation in our Province. And his mother's sister, Sister Rose
Smith, D.(:., was a Daughter of Charity of the Lmmitsburg
Province. His early schooling was under the direction of the
Daughters of Charity and the Christian Brothers in the Immac-
ulate Conception parish school conducted by the Vincentians,
until his entrance into St. Vincent's Apostolic School, Ger-
mantown, Philadelphia. In June 1913, he entered the Novitiate
of the Congregation and pronounced his vows two years later
on June Il, 1915. Completing his theological studies at St.
Vincent's Seminary, Germantown, he was ordained to the
priesthood by Dennis Cardinal Dougherty, 1).D., Archbishop of
Philadelphia, in the chapel of St. Charles Borromeo Seminary,
Philadelphia.
Following ordination Father Slattery studied at the Collegio
Angelico in Rome receiving the Ph.L. and the S.T.D. degrees.
His first assignment in the Province was as the Master of Novices,
an indication of the esteem in which his superiors held him
since he was still a very young Confrere, only twenty-six years
old at the time; he had been granted it dispensation from the
canonical age (24) required for ordination to the priesthood,
being slightly more than it year and some. months below the
age for the reception of this sacrament. He served as Master
for six years and then became the Superior of the Motherhouse,
a position usually reserved for an older Confrere. As Master
of Novices and as Superior he also conducted classes in philos-
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ophy and theology. In 1932 the Superior General, Father
Francois Verdier, appointed him Visitor of the Eastern Province
at the early age of thirty-seven years old.
For the next fourteen years (1932-1946) he served as Pro-
vincial Superior. During this time one of his most important
activities was his concern for the expansion and development
of programs for the education of young men for the priesthood,
a concern which he inherited from St. Vincent. He founded
and built Mary Immaculate Seminary (Northampton, Penn-
sylvania) which replaced the firmer St. Vincent's Seminary
(Germantown, Philadelphia); Our Lady of Angels Seminary, as
a unit of Niagara University, underwent many changes and
improvements in administration and programs ; while at St.
Joseph's College Seminary in Princeton, he authorized the
construction of the Queen of the Miraculous Medal Chapel and
recommended the re-organization of the formation program as
well as authorizing the physical expansion of the facilities.
In the area of higher education
he was responsible for the purchase
of more than one hundred acreas
of land in Jamaica, New York, for
the new campus of St. John's Uni-
versity, paving the way for that
institution to become one of the
largest Catholic universities in the
United States. At Niagara Uni-
versity he approved the physical
development of the university which
resulted in improved courses of
studies for the increasing student enrollment at that institution.
He accomplished this work despite the fact that it occurred
during the time of an economic depression and the beginning
of World War II.
His personal devotion to the Mother of' God was reflected
in the encouragement which he gave to Father Joseph Skelly,
in the spread of the devotion to Our Lady of the Mirac-
ulous Medal. This was accomplished by the introduction of
the Miraculous Medal novena, in December 1939, which quickly
grew to a nation-wide devotion springing from the Perpetual
Novena here at Marv's Shrine in Germantown and which con-
tinues to the present time with ten services celebrated every
Monday throughout the year. The novena was further aided
by the establishment of a Novena Band composed of Confreres
who travelled to all parts of the United States preaching this
devotion to Mary.
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He also expanded our missions in China (which he visited
on one occasion) and in Panama (which he visited several times),
as well as in the southern part of the United States in Alabama
and North Carolina. His term of office as Provincial was indeed
a most notable one.
The Very Reverend Charles L. Souvay, C.M., Superior
General of the Congregation, died on December 18, 1939, shortly
after the outbreak of World War II in Europe (September
1939). It was not possible to convene a General Assembly to
elect a new Superior General, so Father Edouard Robert, C.M.,
the Vicar General, headed the Community until an election
could be held. At the termination of the war, Father Robert
called Father Slattery to Paris to serve temporarily as a Con-
sultor on the General Curia. Father Slattery went to Paris in
1946. The next year a General Assembly was convoked and
it was at this Assembly that Father Slattery was chosen as the
Superior General, at the age of 51, the nineteenth successor of
St. Vincent de Paul and the youngest General in more than one
hundred and fifty years. For the next twenty-one years he
administered the world-wide Community composed of some 4000
priests and brothers and 45,000 Daughters of Charity, In the
performance of this duty, he travelled throughout the world
visiting the Provinces and the houses of his priests, brothers
and sisters. In all instances he used his influence, personally
and spiritually, to effect changes for the good of the members
and of the two Communities. As a result, he was regarded
highly by all and was revered for the spiritually which he engen-
dered by his mere presence in all these distant parts.
Father Slattery's generalate
was marked by a number of im-
portant activities which affected the
administration of the Congregation
to a marked degree. Immediately
upon his election, his first concern
was to bring about a spirit of unity
and fraternal cooperation among all
the Provinces during the difficult
Post-War years. It was during his
tenure of office that the decision
was made to move the General
Curia from Paris to Rome, a difficult decision in view of the
long and historical tradition of the Vincentian heritage in Paris
and in France. This was followed by another momentous change
which occurred when Father Slattery acceded to the wishes of
the General Assembly of 1968 and in keeping with the rccom-
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mendations of Vatican Council 1I that the term of the Superior
General be a fixed term of years instead of a life-time appoint-
ment. Because of his failing health he resigned his office as
Superior General and was succeeded by the Very Reverend
James \1`. Richardson, C.M. This move was momentous because
it brought about a change which had been traditional since
the time of St. Vincent.
In 1968, Father Slattery returned to St. Vincent's Seminary
in Germantown where much of his priestly life had been spent.
But it was not the termination of his activities as a priest or as a
member of the Community. When he returned to the Province
he engaged in service giving conferences and hearing confessions
of Sisters at convents in the neighborhood of the Seminary.
He was a regular confessor at the Novena to Our Lady of the
Miraculous Medal at the public chapel. His reputation as a
confessor drew people from many near and distant parts and
from all walks of life. His reputation for sanctity was easily
recognized.
Before returning to the United States, Father Slattery had
been afflicted with spinal arthritis. With the years this became
increasingly worse and more painful. For the past two years
this condition, because of severe curvature of the spine, brought
about a pulmonary situation. Several times during this period
he had to be admitted to Germantown Hospital. The last
stay in the hospital was from June 11th until his death on August
10th.
A Mass of Christian Burial was celebrated on Saturday
morning, Aug. 14, in the Shrine Chapel of the Miraculous
Medal, Germantown. Father Richard M IcCullen, the Superior
General C.Af., was principal celebrant and homilist. Burial
was in the Vincentian Cemetery in Princeton, I.Y.
The participation of Fr. McCullen in the Mass of Christian
Burial offered for Father Slattery as well as that of Mother
Lucie Roge, was a reminder of the spirit of St. Vincent and
St. Louise among us on that spiritually joyous occasion. Also,
the presence of His Eminence, John Cardinal Krol, Archbishop
of Philadelphia, and his Auxiliaries - the Most Reverend Bishops
,John Graham, Martin Lohmullcr and Francis Schulte - along
with so many Confreres and members of the clergy as well as
the Daughters of Charity and the other religious coomunitics
of Brothers and Sisters.
The presence of Father Slattery among us will be greatly
missed - his genial kindness, his devout spirituality, his patient
suffering in the midst of great physical pain. But it will be
compensated for, I am sure, by his constant intercession before
the Throne of God for the members of the Double Family of
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St. Vincent , for the works of the Provinces throughout the world,
many of which he visited and aided in many ways , and for the
increase of "laborers in the vineyard " to do the will of the
Heavenly Father in the spirit of St. Vincent and St. Louise.
May he pray for us always.
Gerard Al. MAHONEY, C.M.
Fr. Richard McCULLEN , Sup. Gen . CM., preached the
homily.
14 August 1982
Homily at the Funeral Mass for Father William Slatteryr . C.M.
Your Eminence, Cardinal Tirol
Your Excellencies, Bishop Graham, Bishop Lohmullcr and
Bishop Schulte
Mother Rogc and my dear Brothers and Sisters in Christ:
A few months before St. Vincent died, he experienced the
pain of losing through death two of his closest collaborators in
the work of preaching the Gospel to the poor and of alleviating
their sufferings. On the 14th February 1660 St. Vincent wrote:
"It has pleased God to deprive us of the good M. Portail."
Then, just a month later, God invited St. Louise de Marillac
to enter into the joy of her Lord. `Writing to one of his Con-
freres after the death of M. Portail, St. Vincent remarked:
"He died as he had lived - in the good use of suffering, in
the practice of virtue, in the desire of honouring God, and
of passing his clays, as Our Lord, in the accomplishment
of His Will. He was one of the first two Confreres to work
on the missions, and he always contributed to the other
apostolates of the Company to which he rendered notable
services. The Company would indeed have lost a great
deal by his death, were it not for the fact that God has
arranged all things for the best, enabling us to find our
well-being even when we thought we were suffering loss.
There is reason to hope that this servant of God will be
even more useful in heaven than on earth. I ask you,
Father, to offer for his soul the usual suffrages."
(Coste: Vol. VIII, p. 248)
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That restrained but warm tribute of St. Vincent to his
closest collaborator and friend in the Community would sit very
easily on him who was to become St. Vincent's 19th successor
and to whom we are saying farewell today.
As St. Vincent watched Father Slattery drawing to the end
of his days on earth, he must have nodded his head often in
heaven and said: "Yes, he is dying as he had lived in the good
use of suffering and in the practice of virtue." For Father Slat-
tery's sufferings in these last few months - and indeed these
last few years - were plain to all. His stooped form, his failing
eyesight, his arthritic pains and latterly his difficulty in breathing
were sufferings of which he spoke little, but which required no
medical eye to discern. What we did discern was his good use
of them. "Cheerfulness," wrote Cardinal Newman, "is a Chris-
tian duty." It was a measure of the deeply Christian character
of Father Slattery that he remained unfailingly cheerful even
when the weight of suffering stooped and bent him low.
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A number of his Confreres will cherish the memory of him
sitting in the Community oratory here in Germantown with the
Divine Office in one hand and a large magnifying glass in the
other, laboriously praying the morning office before the arrival
of the Community, because, as he would say with a cheerful
smile, lie was not able now to read as well as the Community.
Some of the physical sufferings of Father Slattery these last
few years and his uncomplaining acceptance of them were plain
to see.
Perhaps not so evident, however, were the spiritual and
moral sufferings of earlier decades in his life. These were not
evident because he was not wont to speak of them. What we
do know is that he rose magnificently to a call which St. Viii-
cent sets forth in the Rule for his Congregation that all should
be prepared to renounce one's attachment to one's country and
offices and persons when obedience and the interests of the
Community demand it. Father Slattery's obedience was what
St. Paul would describe as "the obedience of Faith." (Rom.
XVI, 26). We know, too, that his was a gentle spirit and that
the cost of such renouncement must have at times weighed
heavily upon him.
Such suffering was not sustained , however , in any stoical
way. Stoics are not cheerful , and Father William Slattery was.
We observed in him what St. Vincent observed in Father Portail:
"... a desire of honouring God and of passing his days, as Our
Lord , in the accomplishment of His Will." The accomplish-
ment of God's Will was something central to Father Slattery's
thinking and living. Some of us here will recall the intensity
and sincerity with which in a few short phrases he spoke on
this subject at the General Assembly in 1968. The question
for him at that time was not whether he should or should not
continue in the office of Superior General. I-lumbly he sought and
serenely he accepted what to him was the manilest Will of God.
And he was at peace . And he became in the confessionals of
this church a minister of God 's peace and serenity to hundreds
of people, until his physical strenght would no longer carry
him to this church which from the days of his youth he loved
so much.
With the Perpetual Novena in this church and the Novena
Band his name will always he associated, so much did lie encour-
age these two apostolates. The encouragement he gave to the
Novena Band which works under the aegis of Our Lady of
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the Miraculous Medal was an indication not only of his devotion
to St. Vincent's ideal of preaching the Gospel to the poor, but
also of his personal devotion to the Mother of God and the
Mother of the Church . I t was at once touching and revealing,
when visiting him these last few months to find only one personal
object on his little bedside table
-
his rosary.
No doubt his long association with the Motherhousc of the
Daughters of Charity in the rue du Bac, Paris , must have dee-
pened his attachment to Her who was conceived without the
stain of original sin . It was significant that he should have
been elected Superior General of the Congregation of the Mission
and of the Daughters of Charity during the very month when
the Church canonized that faithful servant of Our Lady -- Cathe-
rine Laboure. During the 21 years that were to follow that
event, the Daughters of Charity throughout the world were to
come to know something of the personal holiness of lather Slatte-
ry, who became for them as well as For his Confreres in the Con-
gregation of the Mission a sign of charity and a stimulus to it.
By the grace of God he was enabled as Superior General "to
act justly , to love tenderly and to walk humbly with his God."
(Micah IV, 6)
"`There is reason to hope", concluded St. Vincent, in his
reflection on the life of Father Portail, "that this servant of
God will be even more useful to us in heaven than on earth.
I ask your, Father, to offer for his soul the usual suffrage:'."
We recognized great spiritual strength in the a scetic form
of Father Slattery. For many years now, both inside and outside
St. Vincent's two communities , a certain " fama Sanctitatis" or
reputation for remarkable holiness attached itself to the name
and person of Father Slattery. Now he has been called to sus-
tain what St . Paul in the 2nd reading of today's Mass refers to
as "the eternal weight of glory." - the pondus gloriae. ( II Cor.,
IV, 17).
Even at the close of a long life distinguished by suffering
uncomplainingly endured, distinguished , too, by fidelity to the
ideals of Jesus Christ as presented by St. Vincent , a man may
yet not be strong enough to sustain " the eternal weight of glory",
which the face -to-face vision of God brings with it. St. Vincent
recognized that fact and appealed for the prayers of the Com-
munity, so that what might be lacking in the strength of one
member could be supplied by the strength and prayers of the
others. This is what we are now asking through this most
efficacious of all prayers , the Mass, for this servant of God,
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Father William Slattery, who will undoubtedly be even more
useful to us in heaven than he was on earth.
May this Province of Philadelphia , which gave him as
Superior General , to St. Vincent 's two communities throughout
the world , be the first to experience the help of his prayers in
heaven.
May God rest you, Father Slattery, may God rest you - and
until we meet again - goodbye!
P. WILLIAM SLATTERY, UN GENTLEMAN SANTO
En octubre de 1966, por razones de cfcio, love que encontrarme
con el P. Slattery, que enlonces visitaba, en Espana, las Provincias de
la Doble Fain ilia. Ale imprestnno la veneration que se le manifestaba:
muchas Hermana.s, sobre todo mayores, le tocaban disimuladamente, y
luego se santiguaban, como suele hater nuestra genie sencilla, at enlrar
en las Iglesias: acarician at Cristo o a on canto, y luego se persignan.
Algunas prendas de vestir, fraccionadas en trocitos, se convirtieron en
reliquias. Hobo que colocar el recto a buen recaudo, Para evitar el des-
pojo! En realidad, se to consideraba on santo.
Comparto ese juicio, madurado a Craves de cinco ailos de estrecha
colaboracion en sus preocupaciones por la conduction de la Compania,
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en periodo sumamente dif icil Santo Para ella misma como Para la
Iglesia.
La santidad es un proceso del hombre nuevo (lCo 1,2) en el que,
sin volver las espaldas at hombre , se perfeccionan sus cualidades naturales,
convirtiendolas en virtudes cristianas. Justamente, uno de los aspectos que
siempre me impresiono en el P. Slattery, fue ese carnjunto de cualidades
naturales que haclan de it un perfecto gentleman.
Resultaria miry largo presentar un florilegio de arnecdotas que mani-
fnestan esa caracterlstica del P. Slattery; me contentare con unas pocas
que, a mi juicio, muestran at hombre.
En Sodas las Provincias se difundio una fotografia que to presenta
en un encuentro con el Santo Padre; la inscription : « Fidelitas >>, que
refleja una realidad muy honda en la zq'da del P. Slattery. Sin embargo,
en la fotografia, me impresiona mds sit rostro, transfigurado por una
sonrisa bondadosa, mesurada, profunda, que no esfruto de circunstancias,
sino que llenaba siempre consign, ya sea que se encontrara con el Santo
Padre, como con el mds hurnilde de sus hermanos.
Y esa sonrisa no era mks que un detalle entre los muchos que
utilizaba Para to acogida . Con ella recibia indefectiblennente cuando se
iba pasta sit escritorio por algun asunto. Recibir en el escritorio era todo
un rito , Pero con mucho calor humano. Siempre recibia de pie; si uno
golpeaba a su puerta despues del desayuno, se apresuraba a cerrar el
diario y colocarlo de costado, a fin de dar la impresioin de ponerse a
total disposition del visitants , a to que se unla el detalle de invitarlo a
sentarse de inmediato. A veces me ocurrio que, haltdndome con el Para
tratar algunos asunlos de la Compaiiia , llamara a la puerta alguno de
los Hermanos : indefectiblemente se levantaba Para hacerlo entrar, mien-
tras yo. .. permanecia sentado! Para it era algo totalmente natural, o que
se habla convertido en una segunda naturaleza.
La eardialidad de sit acogida estaba hecha de afecto y de respeta
por la persona. El respeto se notaba no solo en el interes con el que.
escuchaba las opiniones ajenas, muchas veces contrapuestas , por reflejar
mentalidades y enfoques diversos, sino tambien cuando debia enfrentarse
con actitudes, y esto, de manera especial, en el seno del Consejo. En este
ultimo caso , sit << humanidad >> resultaba sumarente recorfortante e
inspiradora Para realizar una funcion que, ademds de antipolica , a veces
puede calficarse de dramdtica , cuando uno se ae obligado a erigirse en
juez de personas, actitudes, ideas.
Se to tildo de tim.ido, carente de imagination e iniciativa ; y quizas
hubiera en it algo de todo eso: en el Concilio, del que era miembro, nunca
internino de palabra; en el Consejo, siempre muy calmo, no solia aportar
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inicialivas , pero alentaba a quienes las tenian , y dejaba trabajar... Con-
viene lener presence que, junto a quienes se expresan muy bien de palabra,
hay quienes resultan mks elocuentes con las attitudes y la vida. Resulta
dijicil, por otra pane, determinar pasta donde llega el respeto y la hu-
mildad, y donde comienza la limidez_y la debilidad. As cierto, en cambio,
que el mismo hecho puede provocar reacciones y juicios contrapuestos, de
acucrd) rl ;junto de vista at que demos la preferencia.
A manera de ejemplo, cuando la visita a Esparta, las Hermanas
de Gij6n, si no recuerdo mal, habian preparado un homenaje at Padre
en el teatro del Colegio. A poco de comenzar las danzas, una de las
Hnas. jovenes -que .cuelen ser las mds espontdneas y... audaces- se le
accrco Para obtener un autografo. Fue la seital Para que comenzara la
procesi4n, a la inversa de lo que ocurri6 en Jn 8,9: « comenzando por
las mds jovenes », con su estampita en mano, solicitaban una frase y la
firma, durante casi todo el tiempo que dur6 la funcion. Entre tanto, las
nirlas, con una constancia digna de Pedro (Hch 12,16 ), a continuaban
golpeando », con sus bailes, el tablado del esccnario. La mavoria de las
Hermanas quedo embelesada por la disponibilidad, afabilidad, sencillez
del Padre. Pero no habrd faltado quien pensara: o pobres nirtas y pobres
Hermanas que, durante semanas estuvieron preparando los nnmeros Para
homenajear al Padre! Total, Para que...' >>.
Sin ser un imaginalivo, no carecia de imagination, unida a su gran
delicadeza de espiritu. Todas las mananas, despues de celebrar la Eu-
caristia, tomaba su viejo Vadernecum -que nos habituamos a ulilizar
desde los tiempos del Seminario Inferno- v recorria las mismas pdginas.
El hecho me Pico la curiosidad. Cuando le pregunte que leia o rezaba
todas las mainanas, me contesto con su sencillez _y afabilidad caracterls-
ticas: o Como todos los dias algunos Cohermanos o Hermanas deben
emprender algun viaje, rezo el Itinerario por ellos... ».
En esta fecha se cumplen justamente 16 anos de su renuncia al officio
de Superior General, actitud con la que manifesto no solo su profundidad
interior , sino tambien el gran respeto por las personas, aquellas que lo
habian elegido Para toda la vida. El discurso a la Asamblea (cf. VI N-
CENTIANA 5, 1968, pp. 198-200) si bien expresa la delicadeza de
su conciencia , no permite comprender el drama interior que to atormento
durante varios meses. Los miembros del Consejo velamos la necesidad de
una renovation total de personas en la direction de la Compahia (la
renuncia del P. General implicaba automdticamente la de los Asistentes),
dado el clima que se respiraba en la Cmtgregacion, manijestado parcial-
mente durante las se ,iones de las Comisiones convocadas Para preparar
la Asamblea.
El P. Slattery, sin estar apegado al cargo , se mostraba reticente.
Poco antes de la Asamblea de 1968 present6 at Consejo el fruto de sus
reflexiones respecto a la conveniencia de presentar su dimision del cargo;
habia examinado meticulosamente los motivos en favor y en contra: edad
avanzada (73 altos), salud (!a vista, especialmente), capacidad, ambiente
general de la Compaida, que no Ilegaban a darle seguridad respecto a
to que constituia, en esos momentos, la o Voluntad de Dios o. El argu-
mento principal en contra : en 1947 la Asamblea, organo supremo de la
Compania, !o habia elegido por toda la vida; a pesar de repugnarle el
cargo, lo aceplo, como expresion de la voluntad de Dias, por Soda la
vida; necesitaba tut signo Para estar seguro de quel aquel o por Soda la
vida o ya no entraba en los planes de Dios. Se le dijo que la Asam-
blea/68 podria darle ese sign. Por eso, antes de presentar su renuncia
a! cargo, pregunto a la Asamblea si la vela oportuna.
El 18 de setiembre, mientras la Asamblea emitia sit voto, el P.
Slattery estaba orando en la Capilla. Acabada la votacion, fuimos a
buscarlo con el P. Braga, Secrelario de la Asamblea. Al salir de la
Capilla me pregunto que opinaba la Asamblea; le respondi que juz-gaba
oportuna su renuncia en el presence periodo de la misma. Con su habitual
sonrisa y con mocha calma, rcplico: « Oh! que bien! » Y luego, ya en
el aula, sits primeras palabras: o Agradezco a la Asamblea por el Con-
sejo que me ha dado, _y en el que veo la manifestation de la voluntad
de Dios o.
A Pio X11 se atribuye la frase: o Conozco a dos santos, el P.
Pio y el Superior General de la Congregation de la Alision ». Al menos,
por to que se reftere a! segundo , se debe admitir que habia sometido a
muy dura prueba y su humildad y su ftdelidad. La Iglesia se pronun-
ciard respecto a su santidad ; en caso afirmativo , tendriamos a uno de
esos santos adornados con esas virtudes naturales que los hacen suma-
mente atrayentes y que me recuerdan la oration de an a poster >> que
encontre al entrar en una casa que tienen las Hijas de la Caridad, casi
lindando con la it nt tirtida : u Senor, haz que los hombres sean buenos,
y que los buenos sean simpdticos! ».
Roma, 18 do set. de 1982.
Alejandro RIGAZIO, C.M.
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